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Generalitiam :

ANNO XXI (1977)

Via di Bravetta , 159 - 00164 ROMA
Fasciculus 3, MAI: JUN.

ACTA PAULI PP. VI
LITTERAE DECRETALES

Beatae Elisabeth Annae Bayley vid. Seton , Fundatrici
Congregationis Sororum a Caritate S. Joseph in America,
Sanctorum honores decernuntur.
Omnes homines ad sanctitatem vocari docuit Concilium Oecumenicum Vaticanum II. Ait enim: a Omnis perfectionis divinus
Magister et Exemplar, Dominus Iesus, sanctitatem vitae, cuius
Ipsc et auctor et consummator exstat, amnibus et singulis discipulis suius cuiuscumque condicionis praedicavit: Estote ergo
vos perfecti sicut et Pater vester caelestis perfectus est (Match.
5, 48)... Cunctis proinde perspicuum est, omnes christifideles
cuiuscumque status vel ordinis ad vitae christianae plenitudinem
et caritatis perfectionem vocari, qua sanctitate , in societate quoque
terrena, humanior vivendi modus promovetur. Ad quam perfectionem adipiscendam fideles vires secundum mensuram donationis
Christi acceptas adhibeant, et Eius vestigia sequentes, Eiusque
imagini conformes effecti, voluntatem Patris in omnibus obsequentes, gloriae Dei et servitio proximi toto animo sese devoveant. Ica sanctitas populi Dei in abundantes fructus excrescet,
sicut in Ecclesiae historia per tot Sanctorum vitam luculenter commonstratur» (Lumen Gentium, 40). Iamvero Elisabeth Anna
Bayley vid. Seton omnibus viribus annisa est, ut perfectac caritatis
metam contingeret, in omnibus vitae casibus et condicionibus:
uxoris, videlicet, matris, viduae, religiosae sodalis, fundatricis;
ac Dei voluntati obtemperando atque parendo, itemque hominibus plurimum inserviendo, uberrimam messem fecit; quin et ea
edidit exempla virtutum, in quae omnis Ecclesia respiciat.

Mulier tam illustris Neo-Eboraci, in finibus Foederatarum Civitatum Americae Septemtrionalis, in lucem suscepta est, die duo
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de tricesimo Augusti, anno millesimo septingentesimo septuage-

simo quarto, Richardo Bayley, medicae artis doctore, atque Catharine Charlton orta parentibus. Est autem in religione Episcopa-

liana sacris Baptismi aquis abluta, in eaque triginta fere annos
permansit. Civitatibus illis vero biennio post in libertatem vindicatis, fuit Elisabeth inter primos nobilissimae eius nationis cives.
Vivebat autem puella plena Deo; atque, crescente aerate, iam
pietas augescebat per assiduam templi sui frequentiam, per librorum lectionem religione refertorum, per castas Deo adhibitas
preces. Cum autem quartum et vicesimum annum ageret, id est

die quinto et vicesimo mensis Ianuarii anno millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, Villelmo Magee Seton nupsit, viro

diviti eidemque in urbe Neo-Eboraco mercatori, ac liberos quinque
habuit, mares duos, feminas tres. Condidit etiam co tempore in
patria cum nonnullis mulieribus societatem viduis adiuvandis, ac
pauperibus, aegrotis, moribundis tota se dedidit ac quasi consecravit, adeo ut per vulgus

«

filiam caritatis protestanticae » dice-

rent. Nihil ergo mirum si per illos annos turn Deo inspirante, turn
Joanne Henrico Hobart, viro egregio, ductore atque rectore,

interioris vitae spatia ac caelum ampliaverit, iuxta illud Isaiae
Prophetae: < Dilata locum tentorii tui et pelles tahernaculorum
extende... longos fac funiculos tuos et clavos tuos consolida u
(54, 2). Die vero tertio mensis Octobris, anno millesimo octingentesimo tertio, pia Dei famula ab urbe Neo-Eboraco ad Labronis
portum, qui est in Italia, profecta est una cum viro phthisi laborante, fortunis omnibus prope eversis: sperabat enim fore, Lit
ibi maritus aptiore caeli temperatione melius haberet. Neque tarnen

cis res feliciter cessit, cum post triginta dies in quodam loco
exactos a ceteris segregato, carissimus coniux ad supremas mortis
angustias redactus, Pisis e vita cesserit, die septimo et vicesimo
mensis Decembris, anno millesimo octingentesimo tertio, aequissimo animo erga Deum, in cuius amicitiam et gratiam, optimae
uxoris ope, aeger redicrat. Ad Elisabeth vero quod attinet, hortamentis et exemplis usa Philippi et Antonii Filicchi fratrum, itemque Amabiliae Antonii uxoris, quos iam pridem cum Villelmo
vera ac perpetua amicitia iunxerat, sibi quidem persuasit de
catholicae religionis veritate; hanc tamen neque statim amplexa est,
neque sine gravibus interioris belli certaminibus: rem enim in se
difficiliorem, difficillimam faciebant repugnantia suorum et ami-

corum, eorumque animus infestus; sed serius, id est die quartodecimo mensis Maii, anno millesimo octingentesimo quinto, NeoEboraci, qua tempestate tuta Ecclesiac catholicae saepta petiit.
Cum autem in coniunctorum invidiam incidisset, ac vel id impediretur, ne sibi filiisque necessaria ad victum redimeret, quamvis
Filicchi non deessent, anno millesimo octingentesimo octavo con-
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accepit, ut aperto Baltimorae ludo, in regione Maryland, puellas
erudiret; cui cum paulo post iunctae essent nonnullae mulieres
aetate florentes, una religiosae vitae institutum ceperunt. Ceterum, anno millesimo octingentesimo nono, cum schola puel]arum
quam condiderat translata fuisset Emmittsburgum, in eiusdem
regionis finibus, ibi demum constituta est omnium prima Societas
religiosa Americana, cui index ac nomen: < Sorores caritatis Sancti
Joseph >>, cuique probante Archiepiscopo Baltimorensi, fuit norma vivendi Regula S. Vincentii a Paulo, novis necessitatibus accomodata. Verum enimvero turn religiosa Sodalitas turn schola
ceu ver floruerunt, quamvis Dei famula eiusque sociae return omnium inopia premerentur, vix tolerabili, ac mors grassaretur frequens per Institutum. Difficultates, omnis generic quae opus
omne in summum adduxerunt discrimen, et casus familiares calamitosi ac funesti, et assiduae filiorum peregrinationes eorumque
acerbissimae mortes, eius animum, ut in Sanctis fieri consuevit,
lahore ac dolore, quasi piaculari flamma, consummaverunt. Illa
ergo, tametsi phthisis morbo gravissime lahoraret, sereno semper
vultu erat, cui, praeter Dei gratiam, praesidio erant tutissimo et
bona indoles, et ingenium multiplex, et virtus egregia, et spes
haud tenuis, et magnanimitas, et constantia, et hilaritas, qua
condiebat temporum tristitiam, et sanctitas, denique, quarn heroicam fuisse iam publice deelaratum est. Haec autem incluta Dei
famulae sanctitas nitebatur in intima cum Deo familiaritate, in
absolutissimo obsequio erga eius voluntatem per moderatores suos
eventusque vitae cognitam; accedebat sacrarum Litterarum assidua lectio et meditatio, pietas egregia in sanctissimum Eucharistiae
sacramentum inque illibatam Christi parentem, matrem suam,
atque opinio de aeternitate certissima. Quae sane si quis consideraverit, is plane intelleget, quo modo potuerit ills labores tantos
subire; et negotia gerere tam molesta et operosa, et in discrimina
ultima quam saepe venire. Venerabilis autern Dei famula, ut ad
eius casus redeamus, Emmittsburgi placida morte lumina clausit,
die quarto mensis Ianuarii, anno millesimo octingentesimo vicesimo primp, sextum et quadragesimum annum agens. Societas vero,
quam duodecim tantum ante annos condidisset, ita adoleverat,
ut eo tempore quinquaginta Sorores omnino numeraret in domo
Sodalitatis praecipua; in qua turn, praeter scholam internam puellis educandis, etiam ludus paroecialis patebat in puerorum institutionern. Fundaverat mater insuper valetudinarium in urbe vulgo
Mount St. Mary; orphanorum domum ac ludum alterum Philadelphiae, et domicilium aliud Neo-Eboraci, item orphanis excipiendis et curandis. Nimirum Societas illa, obscurissimis initiis
Emmittsburgi nata, ad sinapis similitudinem (cfr. Matth. 13, 31)

- 100 -

tam crevit, ut nunc, in sex Congregationes tamquam in patulos
ramos distributa, plus quam octo milibus membrorum coalescat,
domiciliis frequentissimis per Civitates Foederatas Americae Septemtrionalis, per Canadiam, per omnemque orbern terrarum longe lateque constitutis, quibus proprium est opera educationis atque caritatis aggredi, alere, fovere.

Ceterum diuturna tantae virtutis ac tam mirabilis vitae memoria, ad sanctissimas Evangelii leges conformatae, causa iusta visa
est inaugurandi processus, quern dicunt, dioecesani, Baltimorae,
ad obtinendam eius b eatificationern. Qua re, eius ante scriptis
examinatis, Sacra Rituum Congregatio pronuntiavit, anno millesimo nongentesimo tricesimo sexto, die quinto decimo mensis

Ianuarii, nihil obstare, quominus ultra procederetur. Post haec,
die vicesimo octavo mensis Februarii anno millesirno nongentesimo quadragesimo, Pius XII P. M. ho. me. decessor Noster, coetutn, seu Commissionem incipiendae Causae designavit. Cumque

coacquales testes, id est eius aetatis qua Elisabeth vixisset, nulli
esscnt, Causa credita est Sectioni historicae Sacrae Congregationis

Rituum. Deinde vero ab eadem Sacra Congregatione diligentissime investigato, loannes XXIII Decessor Noster, die duodevicesimo Decembris, anno millesimo nongentesimo quinquagesimo

nono, de virtutibus a famula Dei heroum more exercitis decretum
fecit. Duae praeterea sanationes a Deo per eius intercessionem
patratae examinatae sunt in Curiis dioecesanis Novae Aureliac ac

Baltimorensi; de quibus cum medici et experti viri bene iudicavissent, cumque Sacra Congregatio pronuntiasset eas praeter na-

turae ordinem factas esse, die quinto et vicesimo mensis Februarii,
anno millesimo nongentesimo sexagesimo tertio, idem Ioannes
XXIII prodigia illa probavit ut apta ad famulae Dei b e atificationern; quae profecto die decimo septimo mensis Martii eodem
anno sollemniter facta est. Causa vero die septimo et vicesimo
Ianuarii anni millesimi nongentesimi sexagesimi sexti iterum agi
coepta est. Quo tempore nempe nova ac omnino mira sanatio,
beatae Elisabeth intercessioni attributa, in quaestionem venit spud
Curiam episcopalem Neo-Eboracensem, in qua processes Apostolicus ft terat institutes. Quae omnia cum fuissent a Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum probata in peculiari congressu die

octavo mensis Octobris, anno millesimo nongentesimo septuagesimo quarto, atque in plenaria Congregatione, quam dicunt Patrum Cardinalium, die tertio Decembris eodem anno, Nos turn
miraculum suprerna auctoritate Nostra probavimus, die nono
cius dem mensis Decembris, turn a loge alterius miraculi exemimus,
ad normam canonis 2138 4 1 C.I.C.; atque in Consistorio die

duodecimo mense eodem habito, ad sollemnem canonizationem
beatae Elisabeth Annae Bayley vid. Seton diem diximus, decimum
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quartum nempe mensis Septembris, anno millesimo nongentesimo septuagesimo quinto, id est hodie, iubilari laetitia.

Hoc ergo die, caelesti luce perfuso, in Petriana Area Eucharisticum sacrificium celebravimus, inter quod hacc sanctissima
protulimus verba:

a

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis,

ad exaltationern fidci catholicae et vitae christianac incrementum,
auctoritate Domini Nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum
Petri ct Pauli ac Nostra, matura deliberations praehahita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum
consilio, Beatam Elisabeth Annam Bayley viduam Seton, fundatricem Congregationis Sororum a caritate S. Iosephi in America,

Sanctam esse decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo
adscribimus, statuentes eam in universa Ecclesia inter Sanctos

pia dcvotione recoli deberc. In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen ».
Quae autem per has Litteras decrevimus firma esse atque fore
statuimus, contrariis quibuslibet nihil obstantibus.
Datum Romae, aped S. Petrum, die XIV mensis Septembris,
anno sacri Iubilaei XlCXILXXV, Pontificatus Nostri tertio decimo.
Ego PAULUS Catholicae Ecclesiae Episcopus

Loco * Plumbi

In Secret. Status tab., n . 281855.
(AAS, LXVIII [ 19761 689-693)
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Beato lustino De Jacobis honores Sanctorum decernuntur
PAULUS L.1'ISCOPUS
SERVUS SE.RVORC\t DI I
AD PERPETt'A\t REI \lE\U)K) 1At

Quantum Nos curae ac diligentis studii, pro apostolico quo
fungimur patris et pastoris et divinarum rerum magistri munere,
ad missionales res fovendas usque posuerimus, ex its manifesto
patere verbis existimamus quac, in Pontificates Nostri quasi exordiis, ad Oecumenici Concilii Vaticani 11 Patres fecimus: < Perplacet praesertim Nohis Lit Ecclesia universa missionalis sit, ut
singuli etiam fideles animo et re , quantum geri possit , missionales
evadant » (A.A.S. 66 [ 1964], p. 998). Et revera << Ecclesia peregrine natura sua missionaria est, cum ipsa ex missionc Filii missioneque Spiritus Sancti originem ducat secundum propositurn
Dei Parris > (Ad Genres, 2). Quite cum ita Sint, beatum lustinum
De Jacobis in Sanctorum Caelitum coetum ingenti laetitia sollemniter hodie refcrcntes, eurn non solum Christi evangelii praeconem esse praeclarissimum declarare placuit, verum etiam eorum
ipsorum pervalidum apud Deum caelestcm patronum esse, qui,
euntes in mundum universum, divinam lcgcm promulgare contendunt omni creaturae (cf. Marc. 16, 15). Aethiopiae apostolus
appellatus, viginti amplius annos illa in regione sic se praebuit
patientem et constantem a Christo nuntiatae et partae salutis
administrum, ut ad eum referri posse videatur quod de divini verbi
praedicatore magna asseveratum est auctoritate: < Debct enim esse promptus ad initia capienda, constans ad opera perficienda,
perseverans in difficultatibus, patienti et forti animo ferens solitudinem, defatigationem, infructuosum laborem. Monte aperta
et dilatato corde hominibus occurret, officia sibi commissa libenter suscipiet, alienis etiam populorum moribus et variantibus condicionibus generose se aptabit, concordi animo et mutua caritate
sociam operam dabit fratribus et omnibus qui eidem operi se
dedicant, ita ut simul cum fidelibus communitatem apostolicam
imitantes, cor unum sit et anima una (Ad Genies, 25). lustinus
De lacobis natus est (lie nono mensis Octobris, anno millesimo
octingentesimo, in (Muranae dioecesis pago Sancti Felicis, sett
San Fele » Italice nuncupato, quattuordecim filiorum septimus,
posteroque die sacris baptismatis aquis renovatus. Mater praecipue eum pie religioseque educavit eumque sic fecit caelestium rerum studiosum, qui rarae videlicet in Eucharistiam pietatis inque

- 103 beatissimam Christi Matrem specimina dederit. Est deinde in lumine ponendum qua animi alacritate sive rerum egenos a puero
usque adiuvare studuerit sive Deo preces adhihuerit, ut Christianae fidei adhuc expertibus lux tandem divinae veritatis refulgeret. Adulescentulus parentes Neapolim cominatus est, eaque in
Campaniae urbe inita studia continuavit. Duodeviginti annos natus, religiosam Congregationem Missionis ingressus est seque Deo
votis biennio post obligavit. Etsi autem suspensus haerebat an
sacerdotii ordinem susciperet, quippe qui haud se meritum putaret in quem tanta dignitas conferretur, earn tamer, theologicarum
disciplinarum perfecto curriculo, in Apuliae urbe Brundusio accepit, die duodecimo mensis Iunii, anno millesimo octingentesimo
vicesimo quarto. Eodem proinde, ac Sanctus Vincentius a Paulo,
impulstts ardore, initium dedit pastorali ei operac, quae Congregationis Missionis propria est ac praecipua: ad populi coetus videlicet sermones habere, divinas res atque aeternas eos erudiendo;
per paenitentiae sacramentum Christifidelibus subvenirc; spirituales excrcitationes et meditationes clericis praehere, necnon Deo
devotis virginibus et laicis fidelihus. 1:Ios autem susceptos labores
superna fuisse gratia confirmatos, laeti atque uberes fractus palam ostenderunt . Eorum praeterea inopia et egestate misertus,
quos per Campaniae regiones duos annos saevicns pestilentia absumpsit, pro viribus praesidio its else et solacio conatus est, nullo
labore fractus. Nec est practereundum primis sacerdotii annis eum
varia et gravia officia in Congregatione Missionis tanta di-ligentia
et sollertia obiisse, ut optimam omnino moderatorum suorum spem
hac in provincia foveret. Ardens tamen animarum studium, quo
flagrabat, infideliumque ad Christi ovile adducendorum vehemens
desiderium ea usque processerunt, ut, anno millesimo octingentesimo tricesimo octavo, invitationi Praefecti Sacrae Congregationis
de Propaganda Fide accesserit tuncque constitutam praefecturam
apostolicam Ahyssiniae adiverit, eiusdem nominatus sacer Praesul.
Antequam autem evangelizationem iniret, autochthonam linguarn
ediscere coepit deque locis gentiumque moribus certiorem se facere. Factus tandem Evangelii praedicator, hanc sibi proposuit
suae ipsius navitatis formam et quasi vitae rationem: Aethiopem
cum Aethiopibus fieri; indigenas presbyteros excitare, qui iam
inde sane conscius fuit « firmiores radices Ecclesiam figere, cum
variae communitates fidelium ex suis membris proprios habeant
salutis ministros, fratribus suis inservientes » (cf. Ad Genres, 16);
sihi denique proposuit suisque evangelizationis socii partes definire, quo aptius operaretur quisque cumque ampliore animarum
fructu . ,Missionali tamen eius operositati , quia indefessum se
praebebat catholicae religionis praeconern, obstari coeptum est.
Apostolicae igitur et Romanae Sedi opportunurn visum est ut,
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catholicae rei fovendac et defendendae causa, praefectura Abyssiniae ad Vicariatuum apostolicorum ordinem redigeretur eique Iustinus praeficeretur, Nilopolitanae titulo Sedis creatus simul Episcopus: nemo enim illo putabatur dignior qui episcopali dignitate
insigniretur, nemo aptior ut auctoritate sua et firmitate obversis
undique difficultatibus resisteret . Pontificiam huiusmodi nominationem , pro summa sua animi demissione , totis antea viribus
renuit, eidemque deinde annuit; atque die octavo mensis Ianuarii,
anno millesimo octingcntesimo quadragesimo nono, episcopalem
ordinationem Villelmus Massaia, Apostolicus aped Gallas Vicarius,
eiusdem fracta quasi voluntate , clam ei contulit prope hlassauam,
omne genus periculis imminentibus catholicique nominis insectatorum baud parvis insidiis. Factus Episcopus, baud ille mutavit suam
vitae rationem , qui omnium se reputabat seque praebebat famulum et ministrum . Nec seam minuit actuositatem , ad asperrima
quaeque ferenda paratus, ne illorum ullus periret qui episcopali
eius procurationi crediti essent. Famem revera et sitim, vincula
et carcerem, proditiones et omne genus tribulationes perpessus
est, lesu unice fisus auxilio, qui vicit mundum ( cfr. Io. 16, 33).
Gravia enim et consolatoria secum saepius mente reputabat verba
et promissa : « Inicient vobis manus suas et persequentur tradentes
in synagogas et custodias , et tradentes ad reges et praesides propter nomen meum ... I n patientia vestra possidebitis animas vestras
(Lc. 21, 12 sqq.). Verum enim vero, obortae magisque in dies
auctae inimicorum crucis Christi insectationes nec eius ipsius nec
ab eo collecti parvuli gregis infringere constantiam valuerunt.
Quinimmo eorum, Deo iuvantc, continenter augescebat numerus
qui, mentis errore relicto, in catholicae fidei veritatern concedebant . Tantae tamen animi corporisque angustiae , tot suscepta per
asperrimas terras itinera et exanclati ad Christi regnum proferendum labores valetudinem eius minuerunt atque ad ultimum
fregerunt . Improviso captus morbo et letali, confortari sanctae
Ecclesiae sacramentis optavit. Ad nonnullos deinde qui cum circumstabant respiciens omnesque animo complexes Abyssiniae incolas , quos ut pupillam oculorum carissimos habebat , terrena hac
vita placido exitu functus est, caelestem igressurus, die tertio
mensis Augusti, anno millesimo octingentesimo sexagesimo, atque
in urbe IIebo perhonorifice sepultus. Quodsi veto, post enarratos
terrenae eius vitae eventus, praeclaras lustini De Jacobis animi virtutes paucis perstringere velimus easque in Christiani populi
admirationem et exemplum proferre , has praecipue significandas
esse putamus: fuisse eum videlicet a puero usque summa Dei caritate incensum, qucm adsiduis enixisque precibus oraret, inque
sacrosanctum Eucharistiae sacramentum flagranti amore intentum;
acerbissimam Christi passionem et mortem devota recordatione
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se fidens usque committeret. Omnium praeterea consensu, qui
necessitudine eum propius contingebant, se suaque, gentium Apostolum imitatus, impendit, omnia omnibus factus, ut omnes salvos
faceret (cf. I Cor. 9, 22). Nec solummodo quos iure habebat in
Christo filios fovit amantissime, sed acatholicos etiam et muslimos
observanter prosecutus est: his prae ceteris succurrere promptus, si egestate laborarent ve1 aegri et derelicti iacerent. Durissimum practerea sibi, ab sacerdotii rode exordiis, vitae genus imposuit illudque constanti ac firmissima voluntate tulit, paenitentiae causa ductus. Haud igitur minim est si, tanti viri vita et
ab eo exercitis virtutibus acti, Congregationis Missionis moderatores de canonicis processibus rite instituendis egerunt, ad eiusdem
quod attinebat beatificationis et canonizationis Causam. Ordinarii
exinde processus, qui dicuntur, in Curiis Neapolitana et Lvciensi
necnon Vicariatus apostolici Abyssiniae coepti sunt et absoluti, ab
anno millesimo octingentesimo nonagesimo primp ad nonagesimum quintum; apostolici autem, inter annos millesimum nongentesimum quantum et quintumdecimum, Romae. Decretis denique
publici iuris factis de virtutibus theologalibus et cardinalibus heroum in modum ab eo exercitis, deque miraculis eodem intercedente a Deo patratis, Pius XII, rec. mem. Decessor Noster, per
Apostolicas sub anulo Piscatoris datas Litteras « Divinae largitatis >>, venerabilem Dei Famulum Iustinum De Jacobis honoribus
Beatorum Caelitum soli permisit, die vicesimo quinto mensis Iunii, anno millesimo nongentesimo tricesimo nono. Ad eum autem
in Sanctorum numerum accensendum iterum processus canonise
instructi, 3eque duobus, quae rite requiruntur, miraculis disputatum est: quorum alterum, die quarto mensis Octobris, anno
millesimo nongentesimo septuagesimo quarto Nosmetipsi prohavimus, quo Catharina D'Innocenzo, sodalis Filiarum a Caritate,
ilico et perpetuo sanara est a gravissima et insanahili neoplasia
seu maligno carcinomate gastrico; alterum apostolica Nostra auctoritate remitti concessimus, canone freti 2138 § 1 Codicis Canonici. Quibus peractis, in sacro Consistorio quod in aedibus Vaticanis habuimus, die duodecimo inensis Decembris, codem anno,
diem canonizationis decrevimus. Quo feliciter orto. hodie nempe,
in Petriano ford ad Basilicam Vaticanam patente, undique congregatis sacri Iubilaei gratin plurimis ex Aethiopiae praesertim
terris Christifidelibus, augustiore sollemnioreque rite Missa litavimus, qua inita haec verba iuxta traditum morem protulimus:
« Ad honorem Sanctae et Tndividuae Trinitatis, ad cxaltationem
fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini Nostri lesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli
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ac Nostra , matura deliberatione praehabita et divina ope saepius
implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, beatum Iustinum De Jacobis, episcopum, Sanctum esse decernimus

et definimus , ac Sanctorum catalogo adscribimus , statuentes eum
in universa Ecclesia inter sanctos pia devotione recoli debere. In
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti >. Quae postquam diximus, novensilis sancti validam apud Deum intercessionern primi
invocavimus, dequc eiusdem vita, operibus praeccelsisque animi
virtutibus orationeni inter Missarum sollemnia fecimus. Quae vero
per Decretales has Litteras ediximus firma esse et fore volumus,
contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae , apud S . Petrum , die vicesimo sexto mensis
Octobris, anno Domini millesimo nongentesimo septuagesimo quinto, Pontificatus Nostri tertio decimo.
Ego PAULUS
Catholicae Ecclesiae Episcopus

Loco

Plumbi

In Secret. Status tab ., n. 316862.
(AAS, LXIX [ 19771 23-28)
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CURIA GENERALITIA
LITTERAE CIRCULARES SUPERIORIS GENERALIS
De cura Consociationum Caritatis

March 9, 1977

To the Visitors and Vice-Visitors of the Congregation of the
Mission.
Dear Father:

May the grace of our Lord be ever with us!
Article 25 of the Constitutions and Statutes of the General
Assembly of 1968-69 states: "We shall show special concern for
those associations of laymen which take their origin in the spirit
of our Founder."
Declaration 38 of the General Assembly of 1974 was much
more explicit on this same subject, saying: "The Assembly earnestly requests provinces to give special attention to lay Vincentian group which have under various titles the right to our
assistance and inspiration."

With the same insistence the Assembly asks: "All confreres
involve themselves in the promotion of charity; some indeed
should be experts in this field."
"Attention should he given to the spiritual, ecclesial, social and
civic demands of this promotion."
By virtue of this eminently clear mandate. Father Giclen, Visitor
of the Province of Belgium and Counsellor in the name of
the Superior General for the International Associations of Charity,
has drawn up a circular on the subject entitled: "The Relations
between the Congregation of the Mission and the Associations of
Ch. aril v.'
I enclose a copy of this circular. It should not remain simply
material for platonic reflection. I ask you to study it thoroughly
and to have it studied by your Province in the manner you judge
most opportune. Then, during the course of the year, please
send me the replies to the questions posed to the confreres.
Your devoted confrere in Saint Vincent,

James W. Richardson, C.M.
Superior General
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AU SERVICE DES EMIGRES

Rome, le 17 fevrier 1977
A Mgr. Silvano Ridolfi
Vice-Dirccteur do M.C.E.I.
Monseigneur,
Te reponds a votre demande de renseignements relative aux
engagements de notre communaute au service des emigres.
Au service des Emigres italiens
Pour cc qui est du service des emigres italiens dans le monde:
Nos confreres italiens de ]a Province de Naples ont une paroisse
au service des emigres: Notre-Dame de Pompei, a Baltimore,
U.S.A. Its sont quatre pretres.

Un confrere italien de ]a Province de Rome, est aumonier des
emigres a Fribourg, Suisse.
Un confrere italien de ]a Province de Belgique s'occupe des
emigres italiens, ct aussi d'autres, a liege , Belgique.
Deux confreres de la Province de Toulouse s'occupent des
emigres italiens et aussi des autres, a Ispahan, Iran . D'autres, de
la meme province, s'en occupent a Tabriz.
Saint Vincent au service des emigres
Notre fondateur, Saint Vincent de Paul, a entrepris diverses
oeuvres en faveur des emigres, mais it s'agissait toujours d'emigres dans le malheur, d'emigres forces.

11 intervient en faveur des Irlandais chasses par l a persecution
er refugies en France. II organise les secours en faveur de ces
pauvres gens, denues de tout, meme s'ils sont soldats, pretres et
meme eveques. (COSTS, Le grand saint du grand siecle, tome 11,
pp. 731-734).
II agit en faveur des I:cossais et des Anglais refugies en France
a la suite de la persecution de Cromwell. (Coste, t. II, p. 616).
II aide les Lorrains fuvant leer pays ravage par la guerre et
la famine, soit lors de leur passage a Bar-le-Duc (Corte t. II,
p. 598), soit pendant leur sejour a Paris. 11 mobilise la noblesse
pour les secourir. (Coste t. II, pp. 612-616).

11 organise enfin les secours materiels et spirituels en faveur
des malhereux esclaves de Barbaric. Des collectes sont faites en
France et leur repartition est faire en Afrique du Nord par ses
envoyes. Pour faciliter l'action de ces derniers, it a achete les
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charges de consul de France a Tunis et a Alger. L'un des consuls
meurt victime de son devouement et de la poste, a Tunis: M.
Julien Guerin. Un autre meurt martyr, a la houche d'un canon:
c'est M. Jean Le Vacher, consul d'Alger.
Apercu d 'ensemble de notre apostolat auprZs des emigres
La Communaute considcre son role aupres des emigres comme
Lin des aspects du service des pauvres, et plusieurs provinces y
ont consacre Lin certain nombre de confreres, scion les necessites locales , puisque ces initiatives sont de leur ressort.

Les provinces de France ont Line paroisse pour les emigres
francais et autres a Madrid, Lisbonne, Teheran, Ispahan, Tabriz
et y emploient 7 pretres.

Un Pere de la Province de Philadelphie est charge des anglophones de la region de Teheran.
Un Lazariste des Philippines assure Line aumonerie pour hispa.
nophones a Melbourne, Australia.
Les provinces d'Espagne ont 31 confreres aux Etats -Unis, au
service des emigres, dans 9 paroisses: 1 a San Francisco, 2 a Los
Angeles, 1 a Philadelphie et 5 dans 1'etat de New York et d'autres
en Floride. - Elles ont aussi 11 confreres en Angleterre, aux environs de Londres, en 3 paroisses, et divers posses d'aumoniers a
Paris, en Belgique et en Allemagne.

La Province de Yougoslavie a Line maison en Argentine, avec
4 confreres. Huit pretres et Lin Frere, depuis Toronto, Montreal et Winnipeg, suivent les emigres installes au Canada. D'autres aident des travailleurs en Europe Centrale.
La Province de Portugal a Line mission aux U.S.A., a Fall
River, avec 4 pretres et divers postes d'aumoniers a Paris,
Bruxelles et Francfort. Deux confreres assurent ce ministere a
Johannesburg et a Durban, en Afrique du Sud.
La Province de liollande a Line aumonere des immigres a
Paris, avec 2 pretres. Deux autres travaillent en Hollande meme
au milieu des emigrants espagnols.

La Province de Pologne a 10 aumoniers d'immigres en France.
Au debut du siecle, elle a fonde Line aumonerie des immigres
aux Etats-Unis qui est devenue Line province indcpcndante, avec
60 confreres, dont la moitie sont fill d'immigres polonais. En
1903 cue a fonde au sud du Brasil Line aumonerie analogue pour
les immigres polonais; cette oeuvre est devenue la Province de
Curitiba, avec Line soixantaine de confreres, presque tous fils
d'immigres.
Enfin, quelques confreres francais s'occupent, en France, des
immigres d'origine musulmane , Nord-Africains et Turcs, a Marseille, Lyon, Paris et Metz.
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pagnie en cc domaine . Tres certainement c'est une activite qui
continuera a avoir sa raison d ' etre clans les annees qui viennent.
J'ai la certitude que les confreres qui y sont employes, selon la
volonte de Saint Vincent, sont au service le plus immediat de
('evangelisation des pauvres en paroles et en actes.
Je vous prie d'agreer , Monseigneur, l'expression de mon reli•
gieux respect.
1Zatacl Sainz
Vicairc General de la C.Ni
:N'OTA. La lcure ci•dessus est une information donnee au Bureau
Central de I'Emigration Italienne. Le ministers aupres des emigres y
est reconnu comme apostolat vincentien . Pour nous, c'est un apostolat communautaire , d exercer en vivant en communaute , selon les
Constitutions et Statuts de la Congregation.
Rafael S,iinz CM
Vic. Gcn.

VISITA DE LOS NISIONEROS DEL ESPIRITU SANTO

El 11 de marzo la Curia Generalicia ha recibido una visita singular . Todo el Consejo General de los Misioneros del Espiritu
Santo vino a nuestra casa para contrastar sus problemas con los
nuestros . Participamos en la reunion todos los sacerdotes de la
Curia presentes en el momento . Primero tuvimos una breve
sesion comtin de mutua presentation; luego otra en grupos:
Gobierno, Formation , Apostolado y Economia; despues otra en
comt n de mutuas preguntas y aclaraciones , y terminamos en
Secretaria , donde el Secretario General explico en lineas generales
el funcionamiento.
La Congregation de los Misioneros del Espiritu nacio en Mexico
en 1914 . Su fin principal es la d irection espiritual ortentada
especialmente hacia los sacerdotes . En este momento esta en un
momento expansivo con una cantidad de personal en tormacion
muy alto con relation a la totalidad de los miembros , que son
356 en total. Este ano han recibido a 25 novicios en Coda la
Congregation . Su organization esta muy centralizada to d avi a. La
mayor parte de sus preguntas responder entre nosotros a niveles
provinciales.
Para nosotros fue estimulante al tener que responder a preguntas en las que pensamos poco , y a otras que venian desde
pantos de vista muy distintos de los nuestros . Esperamos que
para ellos haya sido tambien estimulante el contacto con nosotros.

COMMENTARIA
FORMATION PERMANENTE
Ernilio Cid

Sommaire
1. Actualite du sujet.
2. Formation initiate et /ormation permanente. Ce sont deux phases de
Is meme formation , qui comporte: Is maturation de Is foi, Is connaissance
du monde et les principes d'action.
3. Probleme. Comment coordonner avec Is realize changeante du monde
Is foi qui ne change pas (2).
4. La /oi, substantiellement , est adhesion au Christ. Cependant, progressivement , nous rencontrons dans Is foi des virtualites nouvelles et
nous pouvons prendre des attitudes diverses: depuis Is foi statiquc
d'adhesion a des formules abstraites, jusqu'a Is foi diluee en ideologies politiques. Entre ces extremes, Is foi dynamique adhere a Is personne du Christ
et se nourrit de Is Parole dc Dieu.
5. Le monde se complique avec le progres technique, les moyens dc
communication sociale, les problemes insolubles et aver Is propagande
ideologique qui occults Is verite.
Notre reflexion dolt s'exercer en deux directions. Pour nous orienter,
nous devons etudier les phenomenes d'ordre general, tels que nous les
percevons a travers les moyens de communication sociale . He doit aussi
porter stir Ic monde concret qui nous entoure , afin d 'etablir entre lui
et nous tine relation realists.
6. Cet ensemble de phenomcnes a produit chcz nombre de prctres et de
rcligieux tine parall'31c pastorale. II s'agit done de retrouver I'assurance
de Is foi pour Ic ministers. Le ministere actif et le contact avec Ic peuple
de Dieu pcuvent affermir notre foi.
7. Objecti/s de la formation permanente:

- Approfondir les motifs personnels de Is foi, les purifier; chercher
une base rationnelle qui permettc de faire tine synthese avec le monde.
- La theologie et les sciences humaines se sont beaucoup developpees
ces derniers temps . II faut se mettre a jour , pour critter en dialogue avec
Ic monde et se faire comprendre dc lui.
- Les techniques pastorales peuvent s'averer depassees et it faut les
renover.
8. La communaute dcvient tin moyen de formation permanente, si I'on
y met en commun connaissances et experiences.

9. La communautc ne su//it pas. A tous Ies niveaux, it est ncccssaire de
recourir aux instituts de formation permanente mis a notre disposition
par l'Eglisc.
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Summary
1. Timeliness of the subject.
2. Initial formation and permanent formation. These are two phases of
the same formation which includes: the maturation of the faith, the understanding of the world and the principles of action.
3. Problem. How to coordinate the faith, which does not change, with
the changing reality of the world.
4. Faith in substance is adhesion to Christ. However, progressively we
encounter new virtualities in the faith and we can take different attitudes:
from the static faith of adhesion to abstract formulas, to the faith
diluted in political ideologies. Between these extremes the dynamic faith
adheres to the person of Christ and nourishes itself with the Word of God.
5. The world is complicated with technical progress, the means of social
communication , insoluble problems and ideological propaganda which hides
the truth.
Our reflection should pursue two directions. To orient ourselves we
should study the general phenomena, those which we perceive through
the means of social communication. It should also consider the concrete
world which surrounds us, in order to establish between it and ourselves
a realistic relationship.
6. This ensemble of phenomena has produced a pastoral paralysis among
a number of priests and religious. There is, then the question of rediscovering the confidence of the faith for the ministry. Active ministry
and contact with the people of God can strengthen our faith.
7. Objectives of permanent formation:
- Deepen the personal motives of faith, purify them: search for a
rational base which will make possible a synthesis with the world.
- Theology and the human sciences are very well developed today.
These must be brought to light in order to enter into dialogue with the
world and to he understood by it.
- Pastoral techniques can be said to be outmoded and must be renewed.
8. The community becomes a means of permanent formation, if knowledge and experience are placed at the disposal of everyone therein.
9. The community alone does not suffice. At every level it is necessary
to have recourse to the institutes of permanent formation placed at our
disposal by the Church.

FORMACION PERMANENTE
Esta reflexibn esta inspirada en la carta circular del Superior
General del 25 de enero de 1977. No es propiamente un comentario sino una reflexibn independiente , pero concordante con las
ideas expresadas en la carta.
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El tema no responde a una moda convencional, sino a una
necesidad vital de nuestros tiempos, debido a los cambios que
todos hemos experimentado v a las situaciones nuevas que
aparecen continuamente en la lglesia y en el mundo.
Los Superiores Gencrales le han dedicado al tema tres dfas
de reflexion (19-21 de mayo de 1976) en la Villa Cavalletti.
Nuestro Superior General ha pensado que debfa hacer llegar los
resultados a toda la Congregation mediante su Carta anual.
Se da el caso de que este ano la mayor parse de las provincias
celebran sus Asambleas Provinciales y la Carta pudiera ayudat
en la reflexion colectiva.
Formation initial y formacion permanente
Para centrar el problema hay que hacer varias constataciones
previas. Primera: la vida es un proceso evolutivo que no se
puede dar nunca por terminado. Un slogan de la filosofia transformista decia: « transformarse o morir ».

Segunda constatacion: la vida cristiana se funda en una opcion

de fe , que se puede realizar en una profesion laica en la mayorfa
de los casos. Los cristianos poco comprometidos viven la profesion Como l o mss importante y la fe ocupa on puesto secundario en la vida.
La vida religiosa, tomando este termino en el sentido mss general, se funda en una option de fe, y la profesion, generalmente,
esta en el mismo nivel de la fe sin posibilidad de realizarse fuera
de este nivel. Se da el caso de religiosos con una profesion laica,
quc por su misma diniimica los seculariza, si no hacen un esfuerzo
continuo de cnraizarse en la fe. En cambio el ministerio pastoral,
si es autentico, los pone en la necesidad de vivir su vida en el
nivel de la fe.
Limitando ahora el problema de la formacion permanente a
la vida religiosa, tenemos una formacion initial de maduracion
de la opcion de fe, con una initiation intelectual y profesional,
que precede y prepara para la asuncion de la responsabilidad plena
en la vida. Este proceso no puede darse nunca por terminado. En
nuestro caso la profundizacion de la opcion cristiana v vicenciana
y el perfeccionamiento de los instrumentos de perception y de
action sobre el mundo continua Coda la vida en un proceso de
evolution normal.
Raiz del problems
La dificuitad esta fundamentalmente en mantener lit fe, que
no cambia, y en asimilar criticamente las conclusioncs de la
ciencia moderna para responder adecuadamente a las necesidades
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problemas que estudiar previamente: el problema de la fe y el
problema del mundo.
La dificultad se complica por las diversas actitudes que se
pueden tomar ante la fe, y las diversas estimaciones del mundo,
con el peligro de tomar posturas radicales, que pueden Ilegar
a romper la comunion en las comunidades .
Problema de la fe
La adhesion a Cristo es la sustancia do ]a fe y esta no cambia
nunca. En cambio las actitudes de fe pueden cambiar. La palabra
de Dios ticne infinitas dimensiones; sus virtualidades se manifiestan de una manera progresiva a la medida de las necesidades
del mundo. Hay nuevos problemas y nuevas situaciones en el mundo y es necesario buscar en ]a fe nuevas respuestas. Cambian las
mentalidades y es necesario crear un lenguaje nuevo para entablar de una manera comprensible el dialogo con ]as generaciones
nuevas.
Estos hechos motivan diversas actitudes de fe segun se ponga
el acento en un punto o en otro. Se puede hablar de casos
Ifmite: ]a actitud de fe estatica, que se adhiere a formulas
abstractas, alejadas del Evangelio, y se manifiesta en practicas
que no comprometen a la persona. Y en el otro extremo Ia actitud, que confunde peligrosamente ]a fe con las conclusiones de
]a ciencia o de la filosofia moderna, y, pero aun, con ]as ideologias, y todo ello con el pretexto de estar al dia. Tenemos po,
una parte ]a esclerosis de ]a fe unida a la esclerosis mental, y por
la otra la disolucion de la fe v tal vez la disolucion de la
persona en el ambiente. Estas dos actitudes de fe tienen on
aspecto comtin en la medida en que prescinden de la palabra
de Dios.
La fe, que se nutre de la palabra de Dios, integra y solidifica
la individualidad del hombre cristiano, y Neva a dar una respuesta
creadora a los problemas existenciales que se nos presentan.
Y, bien entendido, la fe no nos aleja del hombre, porque la fe,
como el sabado, es para el hombre. La fe vital y creadora nos
pone en condiciones de hacer Ia sintesis con el mundo a condicion
de profundizarla continuamente en el estudio, la reflexion y la
oracion.
El problema del mundo
El Segundo problema es el problema del mundo con sus in.
finitas caras ambiguas: la tecnica, los medios de comunicacion so.
cial, el urbanismo, la industrializacion, todo con su cara positiva
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fuente. El secularismo, que aplica los procesos cientificos al
descubrimiento y dominio de la naturaleza al servicio del hombre,
pero excede los lfmites legitimos en el momento en que pretende
set la tinica clave para Ia interpretation del mundo. El mundo
con sus infinitos problemas: la poblacion y los recursos, la contaminacion, cl « habitat » humano; los prohlemas politicos, sociales, raciales, economicos, etc. El mundo de las ideologfas y ]a
propaganda con los mitos intocables, los slogans ambiguos, Ias
clasificaciones artificiales para destruir el sentido critico y hacer
pasar en bloquc o condenar en bloque lo que se dice en un sentido
o en otro. La polarization en blanco y negro segun la position
ideologica de cada uno.
No se trata de cargar todo este mundo sobre las espaldas de
cada uno, sino de tomar conciencia de que este mundo existe,
saberlo mirar con ojos criticos, darnos cuenta que condiciona
nuestra vida y la villa de los demas, y ver has posibilidades de
aportar algo en su marcha.
Frente a este mundo complicado y confuso, que percibimos principalmente a traves de los medios de comunicacion social, hay otro
mundo concreto de las genres que nos rodean y se acercan a
nosotros en espera de una palabra iluminadora.
Tambicn aqui se (Ian dos posiciones contrapuestas: la de los
que ignoran o parecen ignorar los hechos que estan cambiando
eI mundo, v la de los que olvidan el mundo de las personas
concretas. En ambas direcciones es necesario ejercitar la reflexion
y el discernimiento: sobre el mundo en general para lograr
una orientation correcta, y sobre el mundo concreto para responder con realismo a las necesidades concretas.

Con frecuencia puede seceder que nuestra mentalidad es mas
avanzada que la de los fieles que nos rodean. Por respeto a ]as
personas hay que tomar su situation real como punto de partida
para hacerlas avanzar en la comprension de la fe y del mundo a
su ritmo sin violentarlo. No tenemos derecho a imponerle una
mentalidad que no comprende por muy convencidos que nosotros
estemos dc nuestras opiniones.
Pellgro de paralisis

Todos estos problemas han producido en machos sacerdotes y
religiosos la fr us tration, la desilusion y la paralisis apostolica.
Ell fenomeno de abandono sacerdotal y religioso, que nos ha
aquejado v nos sigue aquejando todavfa, es en gran parte un
fenomeno de ina decuacion de la fe con el mundo en que vivimos.
El nucleo de fe que se encuentra en el fundamento de nuestra
vida, esta en peligro permanente de set ahogado en el ambience
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secularista. Mas que nunca es verdad la advertencia de San Pablo
de que llevamos el tesoro de la fe en vasos de barro (2 Cor., 7, 4).
El Superior General apunta a este fenomeno cuando recomienda
el apostolado activo como medio de formacion permanents. Los
apostoles no esperaron a clarificar todos los problemas que suscitaba la persona de Jesucristo, sino que se dedicaron a predicar
la Buena Nueva. Sobre la marcha tropezaban con los problemas
y los resolvian a ]a luz de Cristo. El problema de la segunda
venida de Cristo en Tesalonica motivo el primer escrito cristiano
que ha llegado hasta nosotros; el problema de la Ley Mosaica
motivo la epistola a los Galatas; y el problema de los carismas
motivo, al menos en parse, la primera epistola a los de Corinto.
Y debajo del Evangelio se percihen las controversial y las preocupaciones de la primera generacion de cristianos. Pero siempre
la fe en jesucristo estaba por encima de todas Jas controversial.
Necesitamos recuperar la seguridad en la fe para afrontar el
mundo. Los apostoles con la fe en Jesucristo fueron capaces de
afrontar el mundo grecorromano bien m is alejado de los valores
cristianos quc el nuestro.
El apostolado activo Ileva a una clarification interior de la fe,
Si uno ha de ser sincero consigo mismo, v crea una base interior
para la comprension del mundo y para la busqueda activa de las
soluciones. El momento es urgente y no podemos esperar a tener
claros todos los problemas. No podemos dejar todo el campo
de la formacion a la television, al sindicato, a los partidos politicos, ni siquiera a ]a universidad secularizada.
Objetivos de la formacion permanente
Drente a cste conjunto de problemas los objetivos de la formacion permanente se dibujan con claridad. Ante todo ]a formacion permanente intenta capacitarnos para comprender el movimiento del mundo a la luz de la fe v dotarnos de los instrumentos
necesarios de juicio y de action en el mundo que se mueve.
Podemos distinguir tres pianos:
- Necesitamos profundizar nuestra fe para ser capaces de
mantener viva y operante nuestra option fundamental cristiana
y vicenciana frente al proceso secularista del ambiente. Es un
proceso que hay operar en varias direcciones: profundizar personalmente en los motivos de fe para defender nuestro scr cristiano; purificar la fe de las adherencias ajenas a la misma; discernir el area central de la fe, las implicaciones de la misma y los
campos que caen fuera; buscar una base rational que permita una
sintesis con el mundo y la asimilacion critica de las conclusiones
de las ciencias humanas. Es un proceso espiritual e intelectual
al mismo tiempo. En este panto se colocan Jos cursos de reno-
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vction teologica y espiritual. Los cursos de renovation teologica sin el esfuerzo espiritual pueden set esterilizantes.
- En segundo lugar necesitamos renovar los instrumentos de
discernimiento de Jos signos negativos y positivos del mundo.
Las ciencias humanas han clarificado problemas que antes creiamos religiosos: el sentido de las culturas, los fenomenos sociales
y politicos. Tambien aqui hay que prevenirse contra las conclusiones de ]as ciencias humanas que se construyen sobre bases
exclusivamente humanistas. La Fe nos da un punto mucho mas
s6lido para establecer la idea de hombre. Por el contrario, sin la
fe, hasta la misma idea de hombre puede set manipulada en
muchas direcciones. Y lo que hoy se ve como un descubrimiento
manana aparece como superficial y aun erroneo.

- En tercer lugar necesitamos adaptar los instrumentos de
action a las nuevas situaciones, que cambian con las necesidades
y sobre todo con los inedios de comunicacion social.
Pablo VI en la exhortation sobre << La Evangelization en el
mundo moderno » acenttia los tres puntos que acabamos de mencionar: El contenido de la Evangelization, ]as Vias de la Evangelizaci6n y los Destinatarios de la Evangelization.
Funcion de la comunidad
En este contexto cada vez se ve con mas claridad la importancia
de la comunidad.
La comunidad esta mejor equipada que los individuos al sumar experiencias v conocimientos diversos, y puede poner al servicio de la formation permanente todos los instrumentos de dialogo y de comunicacion a todos los niveles. A nivel local, la
comunidad puede discutir los problemas concretos; a nivel provincial puede discernir los problemas generales de la region en
que trabaja y a nivel general, el equipo central puede dar orientaciones a modo de principios generales de juicio y de action
sobre ]as realidades del mundo.
Sin duda no es siempre facil, porque a todos los niveles puede
haber actitudes diversas de fe y modos diversos de percibir el
mundo. Pero al mismo tiempo es claro que existen elementos
unitarios que clan una buena base para la reflexion fructuosa. La
fe en Jesucristo y la aceptaci6n de la Palabra de Dios como normativa unifican todas las attitudes de fe. Asf mismo en la perception del mundo hay puntos claros - el respeto a ]a persona
y los derechos humanos, la lucha por la justicia, Ia lucha por la
libertad, etc. -, que pueden servir de criterios generales en el
dialogo y la reflexi6n sobre los fenomenos del mundo.
Los individuos tienen que poner por su parte al menos un grado
elemental de apertura a los demas y un esfuerzo por escuchar y
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comprender ]as posiciones opuestas. La comunidad pone el ambiente fraterno, donde las personas pueden respirar un ambiente
humano, sentirse libres, expresarse y crecer.
La conclusion es que la comunidad debe ser revitalizada por
todos Jos medios, sin descuidar ningun aspecto para que pueda
rendir todas ]as virtualidades. El mundo, que ha destruido en
gran parte las comunidades naturales, busca ahora los medios
de crear otras comunidades, para que la vida sea tolerable en el
planeta.
Insuficiencia de la comunidad

Ninguna comunidad puede presumir que tiene todos Jos ele-

mentos pars dar una respuesta a todos los problemas, de ahi la
necesidad de participar activamente en la busqueda con todos los
hombres que buscan la verdad. Tenemos siempre algo quc aportar
y mucho que recibir de los demas.
De todos son conocidos los instrumentos de dialogo y comunicacion entre los religiosos y las instituciones de renovation a todos
los niveles. Muchas veces parece tiempo perdido el participar en
las infinitas reuniones y discusiones, pero, al menos, traemos
a casa la idea de lo que piensan los demas y es un estimulante
de nuestra reflexion individual y colectiva.
A nivel general los Superiores Generales tienen su organo
(USG) de dialogo y reflexion sobre los problemas de la vida
religiosa; y, dentro de la misma organization, hay una comision
especial (Concilium 16) para el dialogo con Jos organos superiores
de la Iglesia.

Los Asistentes Generales tienen tambien su union v sus reuniones mas o menos periodicas, donde se comunican experiencias
y estudian posibles lineas de action en sus campos respectivos.
Los secretarios generales se reunen asi mismo para estudiar
problemas tecnicos y medios adecuados de comunicacion.
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STUDIA
LA PRIERE 1)1'. MONSIEUR VINCENT DE PAUL
Andre Dodin

Summarium
I De experientia orations Sancti Vincentii.
1. De conversions ab oratione sui commodi studiosa (1581-1617) ad
orationcn secundum Christum (1617-1660).
2. Dc nobs orationis Sancti Vincentii: a) de humilitate, b) de simplicitate,
co de admiratione , d) de gratitudinc.
3. Dc triplice motu orationis Sancti Vincentii: a) per Christum ad
Pattern, b) per proximum ad Christum, c) per evcntus mundi ad voluntatern Dci.
4. Dc dynamismo orationis Sancti Vincentii.
H. De doctrine vincentiana de oratione.
1. Dc his quibus Sanctus Vincentius loquitur.
2. De dispositione fundamentali.
3. 1k fundamento dogmatico: a) de conatu ducendi personam ad vitam divinam , b) de conatu convertendi operationem in orationem et in
actionetn Dei, c) de conatu restituendi sensum communionis.

Ne suis-je pas imprudent en voulant trailer cc sujet? Les
contemporains de Monsieur Vincent ne sont pas arrives a caracteriser la prierc de I'homme qu'ils avaient sous les yeux. Leur
temoignage est une accusation explicite de temerite. Voici cc
qu'ecrit L. Abelly, le premier biographe, au mois do septembre
1664, quatre ans apres la mort de Monsieur Vincent: n On n'a
pu dreouvrir, confesse cc temoin oculaire pendant une trentaine
d'annees, si l'oraison de Monsieur Vincent etait ordinaire ou
Les references S.V. renvoient aux oeuvres de saint Vincent de
Paul editees par Pierre Coste, Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens , Documents , Paris, 1920-1925 , 14 volumes completes par un tome
XV, edits par A. Dodin, Paris 1970.
- La reference « Abelly » renvoie a Abelly, Louis, La Vie du venerable serviteur de Dieu, Messire Vincent de Paul, Paris, 1664.
- La reference « E ntretiens b A ('Edition critique des Entretiens spirituels
de saint Vincent de Paul a ses missionnaires , que nous avons donne aux
Editions du Seuil, Paris, 1960 (1080 p.).
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extraordinaire, son humilite lui ayant toujours fait cacher les
dons qu'il recevait de Dieu autant qu'il lui etait possible >> (L.
Abelly, t. III, p. 53-54). Pour compenser cette ignorance et combier Lin vide, notre hagiographe deverse Lin catalogue de paroles,
devotions, oraisons, cxcrcices de piete. Epais et tres riche rideau
tire sur ]a vie priante de notre homme.
De nos jours, nos contemporains ont allegrement traite et assaisonne Monsieur Vincent. La variete des sauces est stupefiante.
D'aucuns ont soumis sa puissante « anthropologie » a un forage
psychanalytique. Mats nous savons, en pensant comme Jules
Romains, qu'il existe entre le psychanalyste et le psychanalyse Lin
rapport trouble ou « le plus malade n'est pas celui qu'on pense >>.
D'autres ont projete sur son existence et sa situation 1'eclatante
lumiere de l'l:vangile selon « saint Marx >>. Grimm, an XVIII"
siecle, colportait les bruits selon lesquels Vincent etait en secret
socinien, c'est-a-dire un bon petit rationaliste d'epoque. Au XIX"
siecle, la franc-maconnerie placait 1'effigie de Vincent sur la fiche
d'adhesion des freres trois points.
La prudence des biographes du XVIII' siecle, l'imprudence de
ceux qui les ont suivis m'obligent a Line extreme circonspection.
L'homme d'ailleurs n'est pas si facile a aborder. J'ai retrouve
a la bibliotheque de Troyes Line lettrc inedite d'Angelique Arnauld
a M. Feron, lettre datee du 28 janvier 1627, et cette maitresse
femme note: «M. Vincent me vint voir hier, auquel nous parlames
a coeur ouvert de votre affaire, le sachant par vous-meme tres
secret ». (Ms 2 333, f' 24). Nous savons qu'a la Cour it demeurait
silencieux jusqu'a ce qu'on le force a dormer son avis. Et puis,
depuis la mort de Monsieur Vincent nous avons herite d'une
enorme quantite de renseignements stir son compte, informations
ignorees des contemporains, et qui s'ajoutcnt a Line oeuvre ecrite
considerable. Nous pouvons raisonnablement estimer qu'il a ccrit
30.000 lettres, c'est-a-dire trois fois plus que Voltaire. L'edition
critique de ses oeuvres etablie par Pierre Coste en 1920-1925
comporte 14 volumes, 8.000 pages, et je suis meme coupable
d'avoir publie en 1970 le texte de 144 lettres et de nouveaux
entretiens. Je compte sur ce menu service pour que M. Vincent
se charge de plaider au moins demi-coupable en ma faveur si je
suis, dans cet expose, Lin peu difficile et meticuleux clans cette
visite a sa conscience priante.
Des maintenant, it est de bonne methode de rappeler clue l'ame
baptisee est Lin « mystere >>: c'est celui de la reception en soi dun
tout autre que soi, la sainte Trinite. Or, au moment ou I'ame
chretienne se livre a la priere, elle revcle et cache le mystere de
Dieu present en elle. Ses paroles, ses attitudes, ses actes tout a
]a fois traduisent et en meme temps cachent et font oublier Celui
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ou secretement se refuse.
Rien ne nous permet d'encapsuler le contenu meme conscient
de la pensee, do 1'experience de Vincent do Paul. Nous ne pouvons pas davantage saisir le rythme intericur do sa progression.
Loin de nous la pretention de capturer le vent ou I'Esprit de
Dieu, de le mettre en cage ou entre des barbeles (Jn 3, 8). Dc

plus, les paroles les plus communes changent de sens et de contenu
suivant ce que le sujet espere, suivant cc qu'il craint, suivant ce

qu'il croit et sur lequel it fait porter le poids de sa vie.
Nous pouvons nous en souvenir, la priere condense
- ce que nous sommes deja,
- ce que nous desirons etre,

- ce que nous sommes prcts a mobiliser,
- ce qu'a notre insu, le plus souvent, Dieu opere.
Et cependant, malgre ce mystere, ces difficultes, cette inexprimable complexite, nous nous sentons aimantes vers ce plus
intime de fame ou Dieu s'est retire pour nous attirer. C'est
avec une curiosite justifiee par nos craintes que nous nous interrogeons sur la maniere de prier de ceux qui demeurent nos guides
dans l'invisible. Je posais a un homme d'affaires exerce dans de
vastes caches administratives cette question: << L'experience et la
priere de saint Vincent, cela vous interesse? > 11 me repondit:
« Je voudrais bien, me mettant a genoux a cote de lui, constater
que nous sommes de la meme famille >>. Formulant la meme
question a un grand ecrivain, it one repondit: U je voudrais etre
stir de bien prier. La priere de saint Vincent m'interesse parce

qu'elle petit me renseigner sur ma facon de prier, elle peut me
dire si je ne fais pas trop mauvaise route dans ma priere >.
Ces questions, a un moment ou a un autre, nous nous les
sommes posees et c'est Bans 1'espoir de trouver au moins 1'ebauche
d'une reponse que nous allons etudier
- 1'experience de la priere de saint Vincent de Paul,
- sa doctrine de la priere.

I. EXPERIENCE DE LA PRIERE
DE MONSIEUR VINCENT

L'experience de Ia priere de Monsieur Vincent ne peut etre
fixee et cataloguee avec quelques mots. Pour la caracteriser le
moins mal possible, essayons d'abord.

- de dessiner Ic mouvement de cette experience,
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pouvaient saisir, car it y avail en lui un mystere et plus que
lui-meme,

1. Evolution : de la priere commerciale a la priere dans
le Christ

En relisant l'inventaire que Louis Abelly dresse des exercices
de piete de Monsieur Vincent nous sommes rapidement invites
it formuler une double reticence. La premiere concerne ('addition:
oraison quotidienne le matin en commun, celebration de la messe, confession plusieurs fois ]a semaine. Tous ces exercices ne
pouvaient titre accomplis meme quand Monsieur Vincent etait
en bonne sante. 11 ne pouvait celebrer la messe durant ses longs
voyages, i1 ne pouvait se confesser... que s'il trouvait un confesseur. Ce dernier etait deja requis au XVII° siecle pour la reception du sacrement. Manifestement, Louis Abelly en rajoute un peu
pour cmbellir le tableau. La seconde reserve touche la transformation et le developpement de la vie de priere. En n'ecoutant
que Louis Abelly et en lui faisant pleinement confiance, nous
devrions affirmer que, des la premiere organisation de sa vie

sacerdotale, Monsieur Vincent determina le schema de ses exercices et qu'il n'y eut aucun developpement, aucun perfectionnement, aucune evolution: chaque journee ctant 1'exacte repetition

de la precedence.
L'analyse des textes nous fournit un autre tableau. Its noun

font constater qu'il y cut Bans la vie de priere de Monsieur Vincent un tournant capital.
Durant la premiere partie de son existence, nous pouvons meme preciser: de 1581 a 1617, la priere de Monsieur Vincent
est principalement constituee par la demande adressee A Lin Eire
transcendant, a un Dieu createur et benefique qui est un interlocuteur apprecie puisqu'il est le pourvoyeur des biens. Ce qui
soutient la priere, c'est I'espoir d'un Bien plus que 1'esperance
d'une transformation. « L'infortune presence presuppose, ecrit-il
a sa mere, le 17 fevrier 1610, un bonheur a I'avenir » (S.V. I, 19).
Or, apres 1617, l'horizon et la perspective de Monsieur Vincent
se transforment totalement. 11 a dans l'ordre humain obtenu tout
ce qu'il desirait: l'honnete « retirade », des functions honorables
dans la famille des Gondi, des benefices ecclesiastiques jalousement cumules, Dieu opere en lui un changement de centre de
gravite. Une conversion interieure s'est accomplie, longuement
murie, soutenue par une intention droite quoique tres humaine,
guidee par des evenements indicateurs d'une volonte de Dieu. II
est juste et equitable de relever ici les influences qui ont marque
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et caracterise, voire colore, cette transformation. Le Pere Pierre
de Berullc lui a permis de mieux concevoir la transcendance do
Dieu, l'opportunite de juger des choses visibles a partir de Dieu.
Le bon M. Duval lui a fait connaitre la svnthese mystique elaboree par le capucin Benoit de Canfield. L'ouvrage capital de cc
Bernier, Ia Reigle de Perfection, avait ere non seulement approuve
mais chaudement recommande par M. Duval.
Nous pouvons meme surprendre le geste et l'instant ou Vincent de Paul change precisement et definitivement I'equilibre do
son existence. C'est au moment oit, ayant go6te I'apaisement
engendre en lui-meme par la charite physique et morale a l'egard
des malheurcux, it decide de se donner pour tonic sa vie au service
des pauvres et d'ctre le serviteur de Dieu aupres des pauvres en
qui Dieu reside. Alors, une aurre lumiere eclaire sa demarche,
donne a ses gestes un sens nouveau et jusque-IA imprevisible et
insoupconnable. « Son ame, noun dit Abelly, se trouva remise dans
une douce liberte... fur remplie d'une si abondante lumiere qu'il
a avoue en diverses occasions qu'il semblait voir les verites de la
foi avec one lumiere route particuliere > . (Abelly, L. III, p. 119).
Bien des influences religieuses ont mysterieusement conjugue
leurs forces et spontanement nous songeons au prestige de Pierre
de Berulle, a la surnaturelle prudence de cc bon M. Andre Duval,
a Ia douceur forte et paisible de M. de Geneve. Auxiliaires precieux,
providentiels et indispensables, mais par eux-memes radicalement
insuffisants. 11 noes suffit de pcnser a la pleiade de ceux qui ont
rencontre ces temoins de Dieu et sont demeures dans I'ombre.
11 fallait ]a route-puissance de Dieu pour transformer cc negociateur d'honnete retirade et cc chasseur de benefices ecclesiastiques
en profes de la pauvretc et en Pere de 1'Eglise modernc.

2. Les notes constantes , ordre psychologique
Apres avoir devine et precise cc que Dieu it operc dans I'amc
de Monsieur Vincent, it est legitime de nous demander maintenant quels etaient les aspects fondamentaux de son experience
priante. Pour la clarte, it nous suffira de remarquer et de retenir
quatre notes.

r; ) L'hurn ilite.
La premiere et la plus fondamentale est I'humilite. Cette attitude est pour lui une necessite. Pas d'humilite, pas de priere.
Car l'humilite est dotee d'une force d'aimantation, d'accueil et
d'installation de la grace et de Dieu. « Des que nous serons vides
de nous-memes, Dieu nous remplira de Iui, car it ne peut souffrir
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le vide » (Entretiens , p. 269, 860) « Je prie Dieu tous les jours,
deux ou trois fois qu'il nous aneantisse si nous ne sommes utiles
pour sa gloire >>. (Abelly, 1, 93) < Nous disons tous les jours
a la sainte messe cos paroles I n spiritu humilitatis ... Or un saint
personnage me disait un jour, comme l'ayant appris du bienheureux eveque de Geneve, que cet esprit d'humilite, lequel nous
demandons a Dieu dans tous nos sacrifices, consiste principalement a nous tenir dans une continuelle attention et disposition
a nous humilier incessamment en routes occasions , tant interieuremcnt qu ' cxterieurement >>. ( saint Vincent I, 183).
b) La simplicite.

La seconde note caracterisant le comportement religieux de
Monsieur Vincent , la simplicite, decontenancait les politiques et
suscitait meme quelques reticences chez certains spirituels qui
etaient loin de sous-estimer lour propre grandeur . Avec Dieu
comme avec les hommes , le Pere Vincent s'evertuait a se hausscr
jusqu ' a la simplicite qui est le propre de son Dieu , c'est -a-dire
de Celui a ]'image duquel it a ere cree, de Celui qui le recree
sans cesse en le simplifiant. < Dieu est tres simple , ou plutot
it est la simplicite meme et partout ou est la simplicite , 1a aussi
Dieu se rencontre >>. (Abelly, III, 242 ). << Dieu est un titre simple
qui ne recoit aucun titre, une essence souveraine et infinie qui
n'admet aucune agregation avec elle; c'est un titre put qui
jamais ne souffre d ' alteration >. Entretiens , p. 589 ). Entre Dieu
et l'homme , entre le Christ redempteur et I'homme en voie de
regeneration , la charte d'alliance n ' a qu'un nom: simplicite.

Le Fils de Dieu... veut des coeurs simples et humbles et
quand it les a trouves , oh qu 'il le fait beau voir y faire sa residence.
11 se vante dans les saintes Ecritures que ses delices sont de
converser a vec les petits (Cf. Pr 3, 32 ). Oui, mes soeurs, le
plaisir de Dieu, la joie de Dieu , le contentement de Dieu, s'il
faut ainsi dire , c'est d'etre avec les humbles et simples qui
demeurent dans la connaissance de lour hassesse >. (S.V. IX,
392).
< Belles paroles de Jesus-Christ qui montrent bien que ce n'est
pas Bans les Louvres ni chez les princes que Dieu prend ses
delices! 11 le dit en un endroit de I'Ecriture < 0 mon Pere, je
vows loue et vous remercie de cc que vous avez cache vos
mysteres aux Brands du monde et les avez manifestos aux humbles >> (S .V. IX, 400. Lc 10, 21- 22; Mt 11, 25).
Or le signe de cette presence et de cette communication c'est
la vitalisation et ]'illumination des verites invisibles aux sens.
Les « simples >> ont des lumieres dont les autres ne jouissent
jamais . D'ou leur assurance , leur invariabilite , leur paix et leur
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joie. « Dieu les enrichit d'une foi vive, ils croient, ils touchent, its
goutent les paroles de vie » (Entretiens, p. 588) a Savez-vous,
mes soeurs, oit loge Notre Seigneur? C'est chez les simples
(S.V. X, 96).
Cette partialite pour les pauvres, Vincent 1'a retenue de 1'enseignement de I'Evangile de Luc. Elle eclaire les preferences pour
les pauvres gens des champs dont it etait lui-meme issu. S'il
cultive la simplicite c'est qu' ellc a, a ses yeux, 1'etrange et merveilleux pouvoir de restituer tres exactement le climat et l'ambiance Bans lesquels le Verbe de Dieu a voulu se manifester.
« C'est ]a vertu que j'aimc le plus, ecrivait Vincent de Paul des
1634, et it laquelle je fais plus d'attention dans mes actions, si
me semble, et s'il m'est loisible de le dire, je dirai que cola
se fait avec quelque progres, par la misericorde de Dieu » (S.V.
I, 284) (Cf. IX, 81).
Au centre lumineux de sa priere, Monsieur Vincent voit sans
cesse le visage du Christ simple, humble. Celui a qui it parle et
qui ne cesse de le regarder, c'est l'infinie misericorde itinerante
en Tudee et en Galilee. Elle parle familierement, utilisant les
termes et les images que tout le monde comprend, elle instruit,
catechise, opere des miracles stupefiants avec des gestes et des
paroles tres simples. Ce Christ de saint Luc West pas settlement
prophete et Messie parce qu'il realise l'esperance des pauvres, ceux
qui sont en detresse de satin et ont faim de Dieu, it dechire le
conventionnel et le visible pour laisser apparaitre le Dieu de
toute bonte. Si le Christ presence par le Pere Leonce de Grandmaison et par le cardinal Newman a quelque chose et quelque
allure de gentleman, le Christ de monsieur Vincent est un Christ
simple et concret. Ses paroles expriment le bon sens de Dieu;
c'est un Christ paysan.
c) L'admiration.
Pour bien caracteriser la nature de cette troisieme note, ('admiration, it est indispensable de rappeler que Monsieur Vincent
n'etait ni tin naif, ni tin < beat >>, ni un a ravi > joyeusement
echappe d'une troupe de santons provencaux. Portraits et gravures les plus anciens nous mettent sous un regard de bonte que
soutient one energie peu commune. L'environnement, c'est-a-dire
le front carre et bombe, ]a fine commissure des ]cvres, le menton
muscle, est tout aussi revelateur.
Les Visitandines avaicnt bien souvent prefere Line perspicacite
moms saisissante, un regard plus tamise, car les yeux taraudaient
les apparences.

Habitude complementaire et fort significative, inconnue de la
plupart des < spirituels >>, Monsieur Vincent, pour debusquer les
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tricheries de ]a « petite nature > et seconder le delicat travail de
la grace, faisait appel... au sourire et a l'ironie decongestionnante.
II se refusait au sericux perpetucl. 11 manifestait une allergic souveraine a pontifier dans le particulier. S'apercevant dans une
grande glace, it s'ecric, invectivant contre soi: « Oh le gros maroufle! > (S.V. XIII, 194).
Souple et flexible, it mime ceux qu'il veut connaitre, emprunte
leer non et adopte astucieusement les manieres de ceux qu'il
vent convaincre. Jamais it ne heurte de front. « Vous et moi >>,
dit-il souvent en abordant des sujets souffrant de quelques maladies de Panic. Avant ainsi pratique sa petite anesthesie locale,
it conduit la misere devant Dieu.
Cette habitude , nous dirions meme cette surnaturelle str ategic
- union au prochain pour tine offrande commune a la misericorde divine - conditionne la respiration ou plus exactement
l'aspiration priante de Monsieur Vincent. Elle explique pourquoi
et comment sa priere, au lieu de I'isoler et de le fossiliser, lou-

vre, le dilate en le rendant simultanement present au prochain dont
it partage In misere eta Dieu en qui it se retrouve. Mais c'est
un Dieu plus existant, plus interieur ou pour mieux dire un Dieu
vivant et vrai qui restitue dans la verite et reintegre dans I n vraie
vie.
11 suffit d'analyser le rythme invariable que nous retrouvons
dins les 46 prieres retenues dans le texte des conferences aux
Filles de ]a Charite et aux missionnaires. Au terme d'une constatation de foi, la meditation s'eleve jusqu'au point of le visage
du Christ Sauveur apparait. Breve, mais toujours presente, une
exclamation jaillit. , 0 Sauveur, o mon Sauveur, 6 mon doux
Sauveur! » Puis la rencontre se prolonge en supplication alliant
l'offre, 1'interrogation, I'affecteuse communion: << Seigneur que
faisiez-vous? tirez-nous apres vous... Mon bon Jesus, enseignezmoi a le faire et faites quc le le fasse >. (Entretiens, p. 564-565).
Leon 0116-Laprune it fort judicieusement rappele 1'intime parente de la priere et de 1'admiration: « Admirer, ecrit-il, c'est sortir de soi pour reconnaitre et saluer cc qui est plus grand que
soi. Melange de respect et d'enthousiasme, 1'admiration nous arrache a nous-memes et a nos petites pensecs pour nous jeter, emus
et ravis, dans le sein du grand et du beau. File est le sacrifice
de noire petitesse a cc qui est plus grand que nous, et elle aspire
et elle s'adresse a quclque chose de divin, car dans tout cc qui
est grand it y a un rayon de divin et c'est pour cela qu'elle
nous souleve de terre et nous grandit... L'admiration source de
priere est, comme elle, sortie de cet elan qui nous porte vers
Dieu ». (M. Blonde], Leon 0116-Laprune, p. 287).
C'est dans cc climat d'admiration quc certaines paroles de Mon-
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sieur Vincent prennent tout leur sens. « Qu'est-ce qu ' il y a de
comparable a la beaute de Dieu, qui est le principe de toute la
beaute et perfection des creatures ? N'est -ce pas de lei que les
flours, les oiseaux , les astres , la lone et le soled cmpruntent lour
lustre et leer beaute? » Et ailleurs: « J'ai deux choses en moi,
la reconnaissance et que je ne me puis empecher de loner le bien >>.

(Ahelly 111, p. 51; 268).
d) La reconnaissance.
La reconnaissance, telle est bien ]a quatrieme caracteristique
de la priere vincentienne . Remarquons, pour en saisir I'allure et
I'originalite, qu'elle ne nait pas au seuil de sa priere, elle la
precede. Marquant le trefonds de son etrc, l'attitude et l'activite
do reconnaissance donnent a toute 1'existence vincentienne on
dynamisme et one orientation particuliers. Elie prolonge 1'admiration, elle la perpetue et la merit en communion.
Ecoutons-le en formuler les exigences: e 11 faut employer autant
de temps a remercier Dieu de ses bienfaits que noes en avons
consacre a les lui demander > . Son premier biographe nous rapporte: « 11 se plaignait avec Lin tres grand ressentiment de ('ingratitude extreme des hommes envers Dieu, rapportant sur cc
sujet ]a plainte que Jesus-Christ meme en a faite clans l'Evangile
lorsque, avant gueri dix lepreux, it n'y en out qu'un qui se rendit
reconnaissant de cc bienfait, et pour cela it exhortait incessamment les liens a la pratique de cette vertu de gratitude et de
reconnaissance dont le defaut, comme it disait, nous rend indignes
de recevoir aucune faveur de Dieu et des hommes >> . (Abelly, III,
264).
De prime abord, ce sens de la reconnaissance nest qu'un trait
de bonne sante humaine et one excellente preparation a la vie
chretienne. Elie est beaucoup plus, car son absence provoque
tin desequilibre mortel . C'est un element integral, indispensable
a l'existence et, partant, a la priere chretienne. Les ores qui ne
peuvent savoir d'o6 ils viennent, quelles sont leers origines, de
quels element ils sont a ]a fois tributaires et proprietaires ne parviennent jamais a se connaitre paisiblement, a se posseder librement, a discerner cc que par vocation ils doivent faire et cc que,
par surnaturelle destinee, ils doivent etre.

Monsieur Vincent stimule notre observation indolente et malmene notre ingrate memoire. D'une part ses quarante annees de
construction progressive malgre les difficultes et les oppositions

venant aussi bien de la hierarchie qui plus tard le canonisera que
des autorites politiques qui le malmenent et l'utilisent , it nous
en impose . « Invariable pour la fin, doux, souple , maniable pour
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De son temps, it etait deja etiquete et catalogue: v Monsieur
Vincent est toujours Monsieur Vincent >>, disait-on. (Abelly, III,
310). D'autre part, et avec une egale constance, it se reconnait

debiteur et s'evertue a temoigner sa reconnaissance a ses bienfaiteurs. « L'ingratitude, declare-t-il, est le crime des crimes >>.
(S.V. III, 37). Pour ]cur venir en aide, it est dispose a vendre
les calicos. (S.V. V, 393). Queues que soient les critiques adressees a juste titre a Jean-Francois-Paul de Gondi, archeveque de

Paris, it se souvient toujours de cc qu'il a fait pour la Congregation de la Mission et ne veut pas mourir sans 1ui dire, one
derniere fois, << merci > (S.V. VII, 436). 11 aurait pu a 1'cgard
de jean Duvergier de Hauranne, un ancien ami dont it ne partage
pas toutes les idees, it aurait pu, lors de son emprisonnement a

Vincennes par ordre de Richelieu, prendre en bonne politique
on peu de distance ou tout au moins ne pas le defendre. Mais
Monsieur Vincent se souvient qu'il a ete assiste par M. de
Saint-Cyran et it n'hesite pas, apres avoir minimise les accusations
portees contre lui, a declarer qu'il « etait un des plus hommes
de bien qu'il avait jamais vus >>, (S.V. XIII, 87).

3. L'ideal; triple integration
En relevant les quatre notes caracteristiques de la priire vincentienne, humilite, simplicite, admiration, reconnaissance, nous
nous sommes maintenus a 1'extericur de son existence, observant
a la maniere des psychologues le comportement rcperable et
presque mesurable. Travail prealable aussi necessaire qu'insuffisant. Pour acceder au-deli du perissable et du visible, au mouvement constructeur qui caracterise le mvstere de la vie priante de
Monsieur Vincent, one double operation est necessaire.
La premiere consiste, autant que noes IC pourrons, a nous
hausser » jusqu'a cc troisieme ordre que Pascal appelle « ordre
du Coeur » et qui nest autre que celui de la Revelation, de la
grace. A cc niveau, nous savons on nous percevons « comme dans
on miroir > que si l'homme exterieur se degrade et se detruit,
1'homme intericur sans cesse se renouvelle a ]'image de Celui qui
1'a cree. Cette transmutation amorcee et poursuivie reclame bon
gre, mal gre, one disposition constante d'acceptation et one
cooperation mortifiante et vivifiante, penible et fructueuse. Faute
de cette humaine complicite et de cette modique cooperation,
la priere restera humaine meme si elle se traduit par des exaltations sentimentales on des logorrhees torrentielles.

Cette operation d'exhaussement ne sera reussie et stabilises que si elle est secondee par une operation de renoncement
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a l'Evangile et ne pas brutalement interrompre toutcs nos activites ordinaires. « 11 faut prier sans cesse, nous dit le Christ
de saint Luc, et ne jamais cesser )>. (Lc 18, 1). Mais d'autre part,
a moins de faire revivre 1'epopee des stylites qui mobilisaient
leers voisins pour se nourrir, nous devons assurer notre subisistance, concentrer au maximum notre attention... et ne pas penser
a deux choses a la fois au risque de ne plus rien penser du tout.
Alors, impuissants a bloquer priere et travail, depites d'entre-larder si mesquinement notre labeur de maigres tranches de priere,
nous sommes massivement tentes de recuser poliment toute addition de supplement a des journees deja lourdes de travail et de
soucis.
L'obeissance a 1'ordre du Christ et la fidelite a notre devoir
d'homme et de chretien ne peuvent etre realisees que par une
maniere plus profonde et plus vraie de nous « relier >> a Dieu,
et ceci par un effort de realisme surnaturel. Nous devons nous
souvenir que notre vie, avant d'etre a nous, est plus profondement et tres rigoureusement a Dieu. « C'est en Lui que nous
avons la vie, le mouvement et Terre >>. (Ac. 17, 28). En inversant
la perspective, nous pouvons dire que c'est la vie de Dieu qui a
travers notre existence s'exprime et se manifeste. D'une certaine
tacon, nous pouvons dire qu'il existe dans une ame un double
mouvement: celui de fame recherchant Dieu, celui de Dieu recherchant l'homme et agissant en lui. S'appuyant sur cette realite
solide comme le roc, Monsieur Vincent trace le chemin: < Il faut
sanctifier ses occupations e_SerchDie
14 !, pv__an 'ire
1'y trouver plutot yue pour les voir faites > . (Entretiens, p. 548).
En Somme, Pour Monsieur Vincent, la priere n'est ni une explosion verbale, ni le babil doucereux et finalement ecoeurant, ni
la gymnastique destinee a me rendre maitre de moi-meme comme
de l'univers. La priere est un exercice concentre de vie chretienne.
Or la vie divinisee est au-deli des actions qui la traduisent. Elle
est au-dela des etats qu'elle se faconne et que nous acceptons.
L'existence divinisee est au-deli de tout ce qui se laisse percevoir.
Elle est impregnee de ]a vie d'un autre qui, en nous, est plus
present et plus existant que nous ne le sommes a nous-memes.
11 acheve dans le temps une oeuvre divine qui reste mysterieuse.
Nous saisissons l'exacte signification de certaines formules lapidaires du Pere Vincent: v Quand vous ne diriez mot, si vous etes
hien occupes de Dieu, vous toucherez Ies coeurs par votre seule
presence *. (Abelly, II, 247). << Notre Seigneur est une -continuelle communion a ceux qui sont unis a son vouloir et nonvouloir >>. (S.V. I, 233). Un philosophe d'une rare profondeur,
Leon 0116-Laprune, declarait dans Les Sources de la paix intel-
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mais par cc que noun sommes >>.

Des Tors, nous pouvons mieux comprendre que 1'existence de
Monsieur Vincent , ce qui la constitue et lui donne sa force comme
sa lumiere blessante , c'est la convergence et la synthese d'un
triple mouvement.

a) Par Jesus, en Dieu.
Ells est d'abord integration dans le Christ. S'adressant a un
missionnaire charge d'une Cache difficile , ii Iui rappelait son incapacite radicale: « Ni la philosophie, ni la theologie, ni les
discours n 'operent dans les times: it faut que Jesus-Christ s'en
mole avec noun, ou nous avec Lui, que nous operions en Lui et
L.ui en nous , que nous parlions comme Lui et en son esprit ainsi
que Lui-meme etait en son Pere et prcchait la doctrine qui lui etait
enseignee ». ( Entretiens , p. 307). Le mouvement que le Christ
dans saint jean a nettement caracterise est egalement le mouvement que Vincent de Paul preconise pour la priere . Le chretien
est Bans le Christ pour se donner au Pere et it sera d'autant plus
chretien qu 'il se donnera davantage au Christ clans Ic Pere.
Nous pourrions objecter: « "Tout chretien est daps le Christ,
tous les baptises ont recu 1'esprit de Dieu qui les porte vers le
Pere >>. Monsieur Vincent nous previent: < Tous les baptises
sont revetus de son esprit , mais tous n'en font pas les oeuvres >>.
(Entretiens , p. 529). L'effort permanent consiste precisement a
ter.I"„ -- cesse vers le Pere a nous efforcer de rejoindre Dieu
cn se donnant a Dieu daps et par le thnst Jesus.
b) Par le prochain , dans le Christ.
La priere est ensuite communion avec le prochain.
Qu'est - ce que le prochain ? Ni un obstacle absolu, ni une fin
derniere . 11 est celui qui nous aide it nous integrer dans le
Christ. « Nous devons nous detacher de tout ce qui n'est pas
Dieu et nous unir au prochain par charite pour nous unit it
Dieu meme, par Jesus-Christ >>. ( Entretiens, 544).
II est image de Dieu d'une double facon : mystiquement parce
qu'il est baptise ou baptisable, dynarniquement parce que meme
les defauts du prochain nous eclairent sur les notres . Its nous
aident it saisir le neant , la fragilite de notre etre . Ses qualites
sont des participations perceptibles de la bonte de Dieu et constituent comme des a especes » nous permettant d'entrcr dans le
mvstere divin . << Les choses corporelles , ecrivait Pascal, ne sont
qu'une image des spirituelles et Dieu a represents les chores
invisibles clans les visibles. Cette pensee est si generale et si utilc
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qu'on ne doit point laisser passer un espace notable de temps
sans y songer avec attention >. (Lettre du 1•r avril 16 4 8. Brun.
schvicg minor, p. 88).

c) Par les evenements.
Nous sommes amenes a completer l'appui du Christ presence
par l'histoire et dans ] a foi et la stimulation emanant de l'ambiguite du monde vivant dont noun faisons partie, par l'appui fourni
par la nature et lcs evenements.

Les evenements irrationnels qui contrarient ou stoppent I'action
de I'homme sont, pour ceux qui veulent les comprendre, d'excellents pedagogues ou des repetiteurs divinement inspires et obstines. Sans eux, les humains n'auraient aucune facilite pour reconnaitre leurs limites, leur petitesse impuissante devant la ToutePuissance transcendante de Dieu.
Les evenements elabores par les hommes sont d'une lecture
beaucoup plus delicate. Its reclament 1'etroite cooperation de ]a
foi et de la charite, cette charite qui ne petit demeurer inactive.
Devant l 'opposition du Pere de Berulle , puis de la Congregation
de la Propagande qui interdit la fondation de la Congregation de
]a Mission , et surtout la tactique sinueuse du cardinal Mazarin,
son attitude ne sera ni ]'opposition virulente et contestataire, ni
la passivite a 1'echine souple que la faiblesse, la paresse et ]a
lachete nourrissent pieusement. II adopte tine attitude de priere
et de foi . Pour demeler dans les obstacles humains cc qui est
de Dieu et doit subsister de cc qui est de I'homme, et done
doit titre comhattu et surmonte, Monsieur Vincent reste fidele all
mouvement originel de sit priere tel que noes l'avons decrit.
« 11 prie, it reflechit, it demande conseil >, ces trois operations decloisonnent son titre pour Ic livrer plus profondement et plus
largement , plus definitivement aussi , au Christ Jesus . La volonte
de Dieu ne se revcle a lui que dans et par la priere dont elle
emprunte le cheminement et le rythme.
Avant percu puis discerne avec evidence I'avance et la requete
de Dieu, Vincent se livre tout entier, s'aneantit pour « exaucer
Dieu > en cc monde.

4. Le dynamisme
L'ideal de la priere-union a Jesus, communion au prochain,
obeissance inconditionnee a la volonte de Dieu canalisee et filtree par les evenements , ne revele sa valeur que par I'intensite
et la puissance de celui qui le realise.
Cc potentiel a ete helas sericusement dissimule par la pruderie
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lenitive des biographes. Depuis trois siecles, obeissant a la
philosophie du siege qui les soutenait, ils ont , avec la gravite
de M. Diafoirus, anesthesia, momifie et statufie le fondateur de
la Mission. Livre aux biographes officiels, Monsieur Vincent
n'est plus que 1'expression ideale et necessaire aux differents ages
de ('oeuvre qu'il avait construite. Louis Abelly, en 1664, presente
Monsieur Vincent comma le bon superieur d'une communaute
religicuse qui s'epanouit sous Ic soleil du jeunc Louis XIV. Pierre
Collet, en 1748, presente le regisseur canonise qui s'adapte aux
institutions religieuses du XVIII' siecle: Monsieur Vincent

s'ajuste correctement aux canons du classicisme et aux directives
de la royaute antijanseniste. En 1860, le chanoinc Maynard, f ide ie
au romantisme religieux persistant clans les spheres religieuses,
presente Monsieur Vincent comme Lin saint Thomas d'Aquin dc

la charite. En 1932, Pierre Coste, soucieux de ne pas troubler
ses lecteurs, dissimule ses decouvertes clans le sous-sol de ses notes
et dose savamment Line creme onctueuse jugee indispensable au
palais de certaines religieuses. Sans aucun doute, la vision et le
poids des institutions existantes accablaicnt les hagiographer et
masquaient systematiquement la force prodigieuse et la puissance
creatrice de I'imagination vincentienne.
Avant signale ailleurs Ia necessite de dechirer ce voile trompeur, je ne retiendrai ici ]'attention que sur le jaillissement extraordinaire qui caracterisait cette existence et mobilisait sans arret
les premiers disciples facilement decourages et essouffles. Les
lettres, les conferences, les resumes de conseil sont scandes par des
mots d'ordre reclamant la marche en avant, le don a Dieu.

Ce meneur d'hommes, je l'imagine pour ma part totalement
etranger aux personnages pasteurises et sterilises de l'imageric
populaire. Je le vois au contraire tr%s proche, malgre ses allures
paysannes, de ce « dieu des batailles >> qu'etait le prince de Conde. Avant ]'action, « ii est tranquille, tant it se trouve dans son
naturel », mais a I'heure marquee « it porte de rang en rang
l'ardeur dont it est anima > (J.-B. Bossuet).
< Cherchez, reclame-t-il, cela dit soin , cela dit action >>. (Entretiens, p. 547). 11 s'insurge contre ceux qui ne sont plus que
des cadavres << n'ayant que le nom et la figure de ce qu'ils ont
ate >. Sujets perpetucllement geignants qui « trainent le balai o.
(Entretiens, p. 878). II harcele aver Line ironic theatrale << les
Bens mitonnes qui n'ont qu'une petite peripherie, qui bornent
leur vue et leurs desseins a certaines circonferences ou ils s'enferment comme en un point; ils ne veulent sortir de la; et si on
leur montre quelque chose au-dela, et qu'ils s'en approchent,
pour la considerer, aussitot ils retournent en leur centre, comme
les Iimacons en leur coquille ». (Entretiens, p. 509).

133 S'enfermer en soi-meme est contraire a 1'csprit de Dieu. < Cha•
can pcnse dans le monde que cette compagnie est de Dieu parce
qu'on voit qu ' elle accourt aux besoins plus pressants et plus
delaisses n (Entretiens , p. 506 - 507). << Il faut courir aux besoins
spirituels de notre prochain comme au feu ». ( Entretiens, p . 894).

II. LA DOCTRINE DE LA PRII?RP.
Il etait indispensable, pour discerner et saisir l'originalite de
I'enseignement vincentien sur la priere, de caracteriser le contenu
foncier et le dynamisme de son experience religieuse. Faute de
cette precaution, la saveur et la qualite de ses paroles echappent
totalemcnt. Chez lui, la doctrine n'est qu'une expression et un
of fleurement de l'experience, ]'experience est la concretion, la
realisation et la verification de Ia doctrine.

1. Destinataires varies
En cataloguant pour commencer les differents beneficiaires de
cet enseignement, leur diversite autant que leur nombre nous
etonncnt. Au cours de ses quarante-neuf annees de ministerc sacerdotal Monsieur Vincent s'adressa aux pauvres gens des champs
parfaitement illettres, aux Filles de la Charite, peu cultivees, aux
Visitandines d'origine bourgeoise et convcnablement instruites,
aux pretres de la Mission, aux docteurs de Sorbonne et aux eveques. L'evcntail de la variete ne pouvait etre plus deploye puisque
nous constatons Ia presence des « extremes >>. Mais cette diversite
reclamant Line souplesse d'adaptation n'empeche cependant pas
Monsieur Vincent de se referer toujours aux seules verites essentielles et aux dispositions indispensables en tous Ics etats de vie. 11
ne fait pas mystere de cette constance. << Au debut de la Mission,
rapporte-il, je n'avais qu'une seule predication que je tournais
de mille facons, c'etait de la crainte de Dieu » (Entretiens, p. 421).
2. Preoccupation fondamentale
S'adressant aux sujets qui desirent veritablement prier, Monsieur Vincent s'empresse de les mettre en garde contre Line
tendance forcii re et tres naturelle pour ne pas devenir habituelle,
noire inconsciente: celle de juger et d'apprecier la priere a partir
de la bonne impression ressentie, du reconfort ou de la lumiere
obtenue. M. Vincent se mefie. Depuis quelques millenaires le demon se transforme en ange de lumiere. Savamment, politiquement it inocule des sentiments trompeurs. Prudence et sagesse
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doivent nous inviter a ne formuler aucun jugemcnt sur les
habitants des zones sentimentales de notre existence. Pour demeurer dans la legalite et conserver toutes ses chances de succes,
notre curiosite doit restreindre son secteur d'observation. Seuls
les acres nous renseignent et precisons ceux qui precedent et qui
suivent la priere. (Abelly, 111, 54-55).
Nul ne preservera le mystere surnaturel de la priere, sa profonde action transformante s'il n'est pas conscient d'etre uniquement et pauvrement un cooperant, un intermediaire au service
de I'auteur principal et premier, Dieu seul, installe Bans l'aventure
humaine. Il est maitre de notre destination et de notre transformation. Nous savons seulement qu'il entend nous unir de plus en
plus a Lui et qu'il nous engage a verifier l'authenticite et la
profondeur de cette union en noun unissant a tous les titres jusqu'a
ce que Lui-mcme soit tout en tous. (I Co 15, 28).
Des lors, oubliant les grander pensecs et se defiant des « grands
sentiments », I'ame qui veut prier et assurer a sa priere le
maximum << d'unites de valeur » est invitee a assumer les dispositions du Christ Jesus, a faire siennes les attitudes du Verbe
Incarne telles que I'Epitre aux Philippiens (cha. II) les a decrites, telles que saint jean les a cxpliquees: humilite, amour,
aneantissement du moi devoye, amour effectif, douceur compatissante et communiante. Qui participera a cette attitude comprendra que < Notre Seigneur et les saints ont plus fait en souffrant
qu'en agissant » (S.V. II, 4).
Evidemment, lc retour incessant aux verites revelees decoit
et contrarie profondement la petite nature . Elie tente, dans la
priere comme dans Ia vie, de se replier sur elle-meme, de se reconforter en attirant tout a soi et en se constituant comme centre
d'equilibre et de gravitation. Pour enrayer cette tendance persistante, Monsieur Vincent, avec l'aprete d'un paysan tcnace, multiplie les avertissements: « Les apparences sont trompeuses »,
< toutes choses sont incertaines hors celles que l'Ecriture garantit » « la raison humaine n 'atteint que rarement a la raison
divine », « nous sommes en perpetuel changement >>. Pour celui
qui veut se degager des apparences trompeuses et fuir ce perpetuel changement, 11 n'est qu'une sagesse et une politique: s'appuyer
sur une realize invisible et vivante. Seale 1'eternite presente dans
l'homme peut 1'aider a realiser sa vocation d'etcrnite.

3. Les bases dogrnatiques de la vie de priere
Cette eternite presente est « presentee >> a I'homme sous les
especes des formules dogmatiques et des assertions majeures de
la foi chretienne: Creation, conservation, Incarnation, Redemp-
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tion. Mais ces especes dogmatiques deviennent pour le chretien
d'autant plus decevantes, flottantes et irreelles qu'elles ne remplissent plus leur fonction mediatrice. Leur raison d'etre et leur
role sont d'assurer la liaison entrc une vie ephcmere et fragile
et la seule vie, ]a vie subsistante.
Or ]'analyse minutieuse et perseverance de 1'enscignement vincentien noun permet de deceler au centre et a la source de jaillissement , en assurant la synthese coherente et l'irreductible originalite, la convergence et la permanence d'un triple effort.
a) Effort pour restituer a la personne priante le lens de son insertion dans la vie divine.
Alors que ]'analyse la plus poussee et l'inventaire le plus complet ne parviennent pas a dormer le dernicr mot de l'honnne surnaturalisC, le Christ incarne se perpetue mystiquemcnt dans l'humanit6 rachetec ct nous permet de l'entrevoir confusement, enigmatiquement, mais d'une fagon ccrtaine. Le Christ interieur revcle que chaque chretien est << christiforme ». « Nous ne connaissons Dieu que par Jesus-Christ », affirmait passionnement Pascal,
et it poursuivait: « Non seulement nous ne connaissons Dieu que
par Jesus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous - memes que
par Jesus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par
Jesus-Christ. Hors de Jesus-Christ nous ne savons ce que c'est ni
quc noire vie, ni que noire mort, ni que Dieu, ni que nous-memes ». (Pensees, Edit. Lafuma 189, 417). Durant la vie terrestre
de Jesus, le Pere lui aussi se rcvClait a travers le visage et ]'initiative de son Fils. o (dui m'a vu a vu le Pere ». (Jn 14, 9). Le
Pere et le Fils unis par le memo amour revelaient eux-memes le
mystere de ]'Esprit saint et la vie trinitaire.
La pcdagogie divine revelant le Pere dans le Fils, le Fils dans
]'humanite fournit a Monsieur Vincent cure methode de connaissance. DClaissant les apparences, it fact d'abord regarder du cote
de Dieu, v voir les choses comme elles sont en Dieu et non comme
cites apparaissent » (S.V. VII, 388). De Ia decouleront deux regles
de la vraie, de ]'unique priere.
- Partir de Dieu, c'est-a-dire eclairer cc qui apparait par
cc qui est et dcmeure invisible.
- Faire appel a ]'esprit interieur , non a celui de l'homme,
mais a ]'Esprit de Dieu qui est en nous pour qu'il inspire, guide,
soutienne nos desirs et les rende conformes a la priere que ]'Esprit
de Dicu Cleve au plus secret de notre etrc (cf. Rm 8, 15).
h) Effort pour donner ou restituer a ]'action sa valeur priante en
!'inte;g rant dans ]'oeuvre de Dieu.
Les dogmes fondamentaux du christianisme : Creation, conser-
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vation providentielle, Incarnation, Redemption, ne sont pas destines a titre noves dins le brouillard du passe. Ces verites ne
nous sont donne'es que comme source d'esprit et de vie. Nous
mettant dans l'impossibilite d'utiliser Dieu, ils ont la divine vertu
de nous rendre utilisables par Dieu .
Le Christ declarait qu'il etait parti du Pere, qu'il demeurait
Bans et avec le Perc, qu'il allait vers le Pere. La vie de priere
nous reintegre et noun soutient dans cc mysterieux mouvement.
Cree et sorti de la main de Dieu, soutenu par Ia main de Dieu
ainsi que Monsieur Vincent aimait a le redire, le chretien demeure
en Dieu et it vii dans la mesure ou it va vers Celui qui donnera
a son existence sa lumiere, sa verite, sa consommation. Trois notes
garantissent que nous voulons demeurer dans cc triple mouvement:

- le desir et la volonte de sortir de soi non pour s'evader
et s'evaporer en roves , mais pour se reconnaitre fondamentalement
en dependance de creation continue;
- la renonciation totale et douce a soi -meme pour n'aimcr
dans notre vie que cc qui est vie et action d'un Autre it travers
nous-memes;
- volonte de s'achever en Dieu, de s'v consommer. « Se consommer pour Dieu, n'avoir de biens ni de forces que pour les
consommer pour Dieu, c'est cc que Notre Seigneur a fait luimeme, qui s'est consomme pour l'amour de son Pere! » (S.V.
XIII, 179).
c) Effort pour restituer le sens de l a communion.
Nous devons cette designation d'un Bernier effort a une deconcertante formulation de Monsieur Vincent. << Et d'autant, ecrit-il
dans la regle des missionnaires, que pour bien honorer ces mysteres - de la Sainte Trinite et de I'Incarnation - l'on ne saurait
donner aucun moyen plus excellent que la due veneration et le
bon usage de la sacro-sainte Eucharistic, soit que nous la considerions comme sacrement, soit en tant que sacrifice >. (Regles
ch. X, 4 3). Ce raccourci energique eclaire fame de la priere.
Le sens de la presence et celui du sacrifice sont intimement lies.
Nous savons fort bien que ceux que nous n'aimons pas et ceux
helas que nous n'aimons plus ne sont plus presents en nous, nous
les avons expulses de noire coeur. Mais nous savons aussi, meme
si nous eprouvons quelque honte a le confesser publiquement,
que nous ne pouvons poser noire amour, nos possibilites d'accueil
interieur qu'au poids du sacrifice que nous nous imposons de
subir pour quelqu'un, au poids de la souffrance que nous nous
resignons a supporter par quelqu'un. Qui ne veut se sacrifier n'entrera jamais dans le paradis de la charitc.
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Or le mystere de la presence eucharistique n'aura sa consistance, sa solidite et sa divine vertu que si le chretien s'offre luimeme Bans une pricre et un sacrifice achevant en lui-meme l'offrande du Christ a son Pere. Le memorial de l'agonie et de la
mort de Jesus n'est dechiffrable, intelligible et pleinernent lisible
que clans le consentement d'amour a noire propre agonie, a notre
certaine et imprevisible mort.
Laissons, pour terminer cet expose insuffisant, laissons la
parole a un agonisant, a Georges Bernanos au terme de son agonie:
Nous voulons, ecrivait-il, nous voulons reellement ce qu'Il
vent, nous voulons vraiment sans le savoir, nos peines, noire
souffrance, notre solitude alors que nous imaginons seulement
vouloir nos plaisirs. Nous nous imaginons redouter noire mort et
Ia fuir quand nous voulons reellement cette mort comme II a
voulu la sienne . De la meme maniere qu'II se sacrifie sur chaque
autel ou se celehre la messe, II recommence a mourir clans chaque
homme a ]'agonie. Nous voulons tout ce qu'Il veut, mais nous ne
savons pas quc nous le voulons, nous ne nous connaissons pas,
le peche nous fait vivre a la surface de nous-memes, nous ne
rentrerons que pour mourir, et c'est la qu'Il nous attend >. 24
janvier 1948. A. Beguin, Bernanos par lui-meme, p. 147.
Monsieur Vincent, resumant dune maniere plus poignante cette
verite imperieuse, declarait: « Ressouvenez-vous, Monsieur, que
nous vivons en Jesus-Christ par la mort de Jesus-Christ et que
nous devons mourir en Jesus-Christ par la vie de Jesus-Christ,
et que notre vie doit etre cachee en Jesus-Christ et pleine de
Jesus-Christ, et que pour mourir comme Jesus-Christ, it faut vivre
comme Jesus-Christ o. (S.V. 1, 295).
Etrange paradoxe, plus que de leur vivant, les morts nous parlent. Mais apres tout, nous l'avions oublie: ils sons vivant(s)
de Dieu.

(Cum permissione auctoris, ex libro « Priere et Vie selon la
Foi >. Les Editions Ouvrieres).
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DE CONVENTIBUS PROVINCIALIBUS
Este ano es normalmente el afro de las Asambleas Provinciales
intermedias . En ellas se reflejan los problemas , las preocupaciones
y las orientaciones de las provincias . Por eso se abre esta seccion
para reseirarlas de una mane ra sistematica con los purrtos mas
salientes.
Hasta ahora , segrin mis noticias , van nueve asambleas provinciales celebradas, cinco en 1976 : Yugoslavia, Nueva Inglaterra
(USA), Salamanca , la India y Zaragoza ; y cuatro en lo que va
de ano hasta el momento de cerrar la edicion de este rrrimero, el I
de marzo : Madrid , Australia , Puerto Rico y Venezuela. Tambien
Alemania ha celebrado su reunion anual el 3-4 de enero. La
documentacion de Zaragoza y Venezuela no ha llegado todavia
a la Curia General.

E, Cid

INDIA
La provincia de la India celebrci su Asamblea Provincial en
St. Vincent's (Gopalpur), del 11 al 18 de diciembre de 1976.
Participaron en ella 27 sacerdotes de los 56 que tiene la provincia, lo cual , cuando es posible , da .t la asamblea una especial
virtualidad de renovacion.
Temas . Los temas se pueden reducir a los siguientes: Espiritu
Vicenciano, Vida de Comunidad y de Oracion, Apostolado, Formacion y Economfa.

A primera vista es el denominador comun de las asambleas pre-

sentes, sin embargo hay que notar en esta el ambient- singular
en el tono con que afrontaron todos los temas desde un angulo
concreto con hechos y apreciaciones de ]a situacion, partiendo
en gran parse de lo establecido por las asambleas anteriores.
No trataron de definir el espiritu de San Vicente, sino que
examinaron como se vivia y como se proyectaba en cl testimonio
individual y comunitario. No hicieron ninguna tcoria sobre la
comunidad y la oracion , sino que examinaron la situacion de las
casas y de ] a provincia en estos puntos.
El tono concreto prevalecio en todas las discusiones con gran
libertad de espiritu . Realmente da la impresion de haber sido
una verdadera revision de vida a nivcl provincial.
Resoluciones . Las resoluciones finales, 14 en total , estin contenidas en una sofa pagina . He agquf algunas:
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- Un dia trimestral de retiro por zonas y abierto a los
sacerdotes diocesanos, pars discutir en ambiente de oration problemas pastorales o administrativos.

- « Seminarios » de espiritualidad vicenciana, una vez al
ano para toda la provincia y abiertos a las Hijas de la Caridad.
- Ejercicios espirituales anuales, orientados en sentido vicenciano, dirigidos por un cohermano y reservados a los vicentinos.
- Constitution de un fondo provincial para los pobres y nombramiento de un coordinador de las diversas actividades sociales.
- Constitution de una comision provincial preparatoria de la
Asamblea General 1980. (Esta proposition se voto, pero no esta
incluida en las resolucioncs finales).

MADRID
La provincia de Madrid celebro su Asamblea Provincial del
3 al 8 de enero de 1977, en la casa central y en ambiente
fraterno, como notan ]as cronicas. El dossier completo Ilegado a
la Curia General comprende las actas y los documentos finales,
asi Como el informe del Visitador a la Asamblea sobre el estado
de ]a provincia y el informe del P. Velazquez sobre la mision de
Madagascar.
Documentos finales. Los documentos finales aprobados son
seis: Pastoral General, Pastoral Parroquial, Colaboracion con las
Hijas de la Caridad, Vida Comunitaria, Formacion y Gobierno.
Visto el volumen de los documentos se ve enseguida que la
Asamblea se centro en los problemas pastorales. La Comisiun
de Gobierno, Vida Comunitaria y I Formacion presento unos
documentos muy sobrios y breves. Se ve que ha pasado el afan
normativo.
Pastoral General. Este documento tiene cuatro puntos: Pastoral misionera, Pastoral de ejercicios espirituales, Pastoral de
his Ilijas de la Caridad, que luego se amplia con un documento
a parse, v Pastoral vocacional.
1;I punto primero de la pastoral misionera me parece mas
nuevo con aspectos dignos de mention: revision de obras para
responder a ]a option fundamental vicenciana, gratuidad de las
misiones, revision de mrtodos con actualization teologica y pastoral de los misioneros, y orientation hacia las zonas rurales
abandonadas, o sea, el paso de la mision corta tradicional a ]a
mision larga como en el tiempo de San Vicente.
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Pastoral Parroquial. El documento de parroquias tiene dos
partes: una de constataciones y otra dc orientaciones. Solo la segunda es documento oficial. Sin embargo la primera tiene su importancia y apunta a problemas reales. Da por valida Ia institucion parroquial, pero cuestiona el modo de trabajar en ellas.
Tiene sugerencias que los parrocos pueden leer y meditar con
Utilidad.
Cooperacion con las Hijas de la Caridad. Este documento analiza la situacion y plantea los problemas de este ministerio. Como
via de solucion propone el dialogo mediante una comisron mixta
para saber a punto fijo lo que podemos ofrecer y esperar por
ambas partes.

In/orme del Visitador. El informe del Visitador tiene dos
partes: una informacion general sobre el estado de la provincia
y otra sobre los problemas de la misma. En la segunda parts
situa los problemas de la provincia en el contexto mas general
de la vida religiosa actual y de la Congregation: el problema de
la identidad individual y comunitaria, el problema de la fe, el
problema vocational, etc. Termina recordando las prioridades

que se habia propuesto al comenzar su mandato.

AUSTRALIA
Lugar: Eastwood. St. Joseph's Seminary ( casa de formacion).

Asistentes:

20 delegados clegidos por lista

tnica

mas el

Visitador.
Duration: del 4 al 18 enero. En total trece dias de trabajo distribuidos asf: I dfa, inauguracion y organizacion; 2 dias de dinamicas de grupos bajo la direccion del P. Thomas Curran, experto en temas comunitarios; 1 dia de retiro espiritual; 9 dias
de sesiones.
Documentos finales: Apostolic Works, Prayer, Community life.
Este temario sigue una Linea general, que se va haciendo comtin
en todas Las Asambleas Provinciales, pero tiene una novedad
importante y es el tema de la comunicacion.

El problema de la comunicacion es un problema comun a Co-

das las asambleas a cualquier nivel, que todavfa no esta resuelto.
Ciertamente el grupo de Asambleistas progresivamente se interesa
en los temas de la asamblea y participa cads vez con mas interes
segtin van pasando los dias, y al fin los delegados vuelven cambiados a sus casas. La Asamblea hace avanzar la mentalizacion
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de los delegados. Pero at volver a sus casas con frecuencia son
recibidos con apatia y escepticismo y la semilla de la Asamblea
se ahoga en la indiferencia. Por lo menos esta Asamblea tiene
el merito de haber comprendido el problema y de intentar una
solution por dos caminos: primero por medio de un documento

« inspirativo » dirigido a todos los cohermanos de la provincia,
y segundo por medio de un contacto personal con las casas que
no tuvieron delegado en ]a Asamblea. Y he aquf otro problema
suscitado en la Asamblea. Cron el sistema de lista unica hay una
posibilidad muy real de que una casa no tenga ningun representante en ]a Asamblea y agudiza el problema de la comunicacion.
Puntos dignos de notarse.
- Superacion del afan legislativo.
- Mayor use de la fuentes vicencianas. En la reunion de renovacion de Adelaida, 6-10 de enero de 1975, solo una vez
se hace alusic n a las Declaraciones de la Asamhlea General 1974.
En esta en cambio se hace un amplio use de las mismas en todos
his temas.
- Un tecnico en dinamica de grupos, el P. Thomas Curran,
animo ]as sesiones durante dos Bias. Es diffcil valorar su trabajo
solo con his actas, Al final de los dias de ejercicios practicos definieron asi el fin de la Asamblea: < Inspirar a los cohermanos
con la vision de encarnar a Cristo en el fl postolado segzin el
espiritu de San Vicente en la Iglesia > .
- Tambien merece la pena notarse la preocupacion, mencionada ya, sobre la comunicacion del resultado de la Asamblea al
resto de la Provincia.
-- El terra de las misiones populares ocup6 buena parts de su
atencion. Por una parte no sc quiere volver a los sistemas antiguos.
Por otra parte no ven claro el camino. Se ha roto ]a tradition
y ahora falta la practica, el « know how > > . El Superior General
apunta la solution en su carta cuando exhorta a emprender la
evangelizaci6n activa. El metodo se aprende haciendo. En esto
la experiencia de otras provincias pudiera ser valiosa para
comenzar.
Assessment of the Provincial Assembly
While the assembly did not produce many documents, I do
think the assembly was a success for the following reasons:
- The community spirit which developed among the delegates
during the assembly.

- The openness of the delegates and willingness to listen to
one another.
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- The keenness and enthusiasm shown by them to see what
can be done in their houses to make the principles and ideas
behind the documents come alive.
Implementing the recommendations
I will be setting up the following committees; some of these
as a result of recommendations made by the provincial assembly:
Preparatory Committee to prepare for the 1980 Provincial Assembly. This committee will:

- Deal with material already coming from the central committee in Rome to prepare for the General Assembly in 1980.
- Collate material sent to it from the houses resulting from
discussions on the documents of the provincial assembly.
Vocation Commitlee.

Committee to draw up "ratio /ormationis" for training our
own students.
Committee to study bond of our community or charism of
St. Vincent and the Congregation.
The membership of the Renewal Committee will also have
to be finalized. I will be appointing a delegate for the brothers.
Superiors meeting
f held a meeting of the seven superiors at the provincial assembly. It was decided to hold a meeting of all the superiors
of the province at Malvern on April 15th and 16th.
The main purpose of the meeting will he to discuss a number
of matters arising from the provincial assembly, specially in so
far as they affect the various houses.
This does not rule out the possibility of discussing other
matters.
If any confrere would like any matter to be put on
the agenda, write to Rom Barry or myself before 25th March.
Permanent formation
The next series of in service lectures based mainly on moral
theology will be held at S.J.E. on the following dates: 27th
August to 10th September; 7th December to 21st December;
May 1978.
This series of in service will he for priests only. Brother
Dwyer will be organising a meeting of brothers with J. O'Rourke
later to plan an in service program for the brothers.
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It is my wish that all the priests of the province take part in
this in service program. If any priest wishes to be excused,
I ask him to contact me in writing after which a decision will
be made.
Spirituality course Pymble.

Tim Williams has given me a

very favourable report on the spirituality course he did at Pymble
from September to December last year.

It is my aim to keep sending confreres to do this course. I
have applied for a place for a confrere next September to December. I hope in 1978 to book a confrere in for two courses,
one at the beginning of the year and the other from September
to December. If any confrere would like to take part in one

of these courses then I would he grateful if he would let me
know. (K. Turnbull, 27.1.77)

PUERTO RICO. Despues de la Asamblea Provincial
A todos los sacerdotes, hermanos y estudiantes de la Provincia:
15 de febrero de 1977

Como estaba programado, la Asamblea Provincial de 1977
comenzo el dia siete de febrero y, por voluntad de los asambleistas, fue clausurada por el Superior Provincial a ]as once y
treinta de la manana del trece, sabado. Las Actas de las diet
sesiones y el libro de los Decretos, con sus leves modificaciones,
dan una idea de los trabajos realizados.
Nuestra reflexion partio de ]as experiencias aportadas por las
diferentes comunidades en sus sugerencias y postulados.

Las Comisiones o/iciales de la Asamblea ampliaron esas reflexiones a la luz de las Declaraciones de la 35 A.G., la Carta
clef Superior General del 25 de enero de 1976, las comunicaciones
del Superior Provincial, los Decretos y Mensaje de Ia del 74 y la
Exhortation de S.S. Pablo VI sobre la Evangelization del Mundo
Contemporaneo.
Algtin asambleista contribuyo con acertadas citas del Vat. II.
Sus trabajos se centraron en los grandes temas comunitarios:
Vida de la Comunidad Vicenciana, Vida Apostolica Vicenciana,
Gobierno de la Provincia, Administration de los bienes temporales y Promotion de Vocaciones.
La insistencia en la promotion de Vocaciones ha constituido
una novedad en esta Asamblca. Aun ariadiendo un apartado
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considerado mucho mas importantc la instalacion en el centro de
nuestro quehacer pastoral del compromiso do la promocion de
vocacioncs.

Son minimos los cambios en el libro de los Decretos. La
Asamblea no los pretendia . Quiso, mas Bien , por medio de
intervenciones , unas veces aceptadas y otras rechazadas en la
votacion, Ilevar a los asambleistas y a toda la provincia a desarrollar un mas fino sentido de justicia y caridad en todo to que
toca a los individuos , a las comunidades , a la administracion de la
provincia , a la ubicacion de nuestras obras, a] use de los hienes
y a la distribucion del personal.
Se ha creado un ambiente de disponibilidad generosa. Se han
reconocido crisis, se han descubierto baches, posibles errores de
enfoque. Se han sostenido diferentes modos de ver las cosas.
En la Asamblea se ha trabajado con amor a la Provincia, a la
Congregacion y a la Iglesia de Puerto Rico y de la Republica
Dominicana.
Todos los asuntos enviados por las diferentes comunidades y
cohermanos han sido tenidos en cuenta , ya que han lido objeto
de estudio Para las diferentes comisiones oficiales de la Asamblea.
Estas, guiadas por los principios fundamentales de las Constituciones, han aceptado unos, variado otros, y del trabajo reflexivo
sobre todos , han presentado al pleno los documentos correspondientes. Ningun tema fue olvidado, ninguna intervencion cayo
en el vacio. Todo fue considerado valioso para el bien comt n
de la provincia.

La Provincia siente gratitud por los 19 asambleistas que por
seis dfas han reflexionado , escrito y hablado sobre los temas
de la Asamblea con el tinico fin de avudar a la buena marcha de
nuestra vida comunitaria y apostolica.
Quedo muy claro que la Provincia quiere union de mente y de
corazon entre todos sus miembros . Y en esto , la presence administracion se siente comprometida con todos los cohermanos y con
codas sus obras y trabajos; con todas ]as comunidades. El Visitador y su Consejo se sienten servidores de todos.

(Emilio Tobar , Extracto de la Circular).
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DE VITA CONGREGATIONIS
Superior General ' s Visit to Nigeria , Day by Day
Ikot Ekpene, February 13, 1977

Dear Fr. Sainz, Confreres and Sisters,

The grace of Our Lord be always with us!
It is Sunday (13) afternoon and quiet here for the moment.
A week has gone by very rapidly and more or less according to
plan.
We arrived easily Monday (7) evening at Kano. I was
surprised to be met at the airport by Fr. William Clarke and
Fr. Anthony Njoku. We three stayed the night at the Catholic
Mission (S.M.A. Fathers) and went in the confreres' car to
Makurdi and stayed Tuesday (8) night at the home of Bishop
Murray, C.S.Sp., who is away in Ireland and unwell.
Wednesday (9) we were at Aliade for Mass at noon with
the four Daughters of Charity of the Hospital. Then on to
Ogobia (Otukpo P.O.) where St. Justin's Seminary and the
Catechetical School of Fr. Clarke are about a mile apart. I
met our three novices there with their Director Fr. P. Roche, and
Fr. Mc Cullen came in returning from his trip down South.
Fr. Golli came in the afternoon also. The next morning,
Thursday (10), all of the Confreres of the Nigeria Mission had
their meeting at the Catechetical School: discussing a planned
center for a retreat team, questions about formation, and short
topics. That afternoon at 5 p.m. there was the blessing of the
chapel at St. Justin with the Mass, attended by about 60,
including all mentioned above plus most of the C.S.Sp. and
other priests of the Makurdi diocese, sisters of various communities, "expatriate" lay teachers and nurses. All stayed for
supper. It was a magnificent gathering.
Friday (11) morning we came down to the Emmanuel Secondary
School at Ugbokolo, had a.m. tea with the lay staff and met
some of the students. They have machines for making concrete
blocks. We reached the crossroads at Enugu and met Fr. Cahalan
coming from Bigard Seminary-Theology and two of the Daughters of Charity coming from across the Niger River at Aglaor.
We had lunch together. Then Fr. Mc Cullen and I took a plane
to Port-Harcourt and visited a group of Daughters of Charity
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with the Bishop Fitzgibbon of the Kiltegan Fathers. The next
morning (12) the Sisters drove us a few miles out to their St.
Louise Seminary at Eleme for Mass with the Sisters we had met
the evening before and the five Seminary Sisters. From there
we drove over East to Itok-Ekpene and I went out to visit the
four Daughters of the Secondary School at Adiaha.
Sunday (13) after the parish Mass at Itok-Ekpene, there was
a reception by all the people and neighboring clergy and religious;
again the "chiefs," the parish council and the priests and sisters
stayed for lunch. In the evening we visited and had supper
with the Auxiliary Bishop Obot (the Bishop Cardinal Ekandem
is away). This morning (14) we concelebrated at the halfconstructed Bigard Seminary-Philosophy just a short distance away,
then drove over to visit Bishop Okuye of Enugu who was visiting in this area. Tomorrow (15) we drive to Port-Harcourt
where we take the plane to Lagos, Wednesday by plane to London.
My impressions of the Confreres, the Daughters and the Bishops
are all very favorable. Their relations with the other priests:
C.S.Sp., S.M.A. Kiltegan Fathers - here in the South - as
well as several diocesan priests, are excellent. The same with
the sisters: School Sisters of Notre Dame, Society of Medical
Missionaries (Irish), Holy Child, Holy Rosary (both diocesan),
Franciscan Brothers of Mt. Bellow.
There are three confreres scholastics who made noviciate 7576 at St. Justin's and are now at Bigard-Philosophy in 1st of
three years.
The notiviate of St. Justin has three novices: 2 are 29 and
finished Theology, one is 21 and still must begin Philosophy
(3 year course after Secondary School). Fr. Roche has built a
good chapel at St. Justin's. The dynamo-powered electricity will
soon be extended there. The nearby Catechetical School operates
in the 6 rainy months May to October-November. It also
houses a dispensary where the Daughters will come periodically
to replace two lay nurses from Ireland.
The Emmanuel Secondary School is flourishing. The lay
professors - men and women - are from several countries: US,
Ireland, Ceylon and Nigeria. All secondary school pupils are
largely resident-boarding, which engages a great deal of time.
St. Vincent's parish here in Ekot-Ekpene is back in the hands
of the confreres who built the large church and extensive house,
6 rooms, where the two seminary men also reside and do im-

147

-

portant pastoral w ork with Frs. Smith and Murphy . The people

are glad to have them back for the first time since the civil war
is settled.
Your devoted Confrere,
James W. Richardson, C.M.

Nouvelles de notre Assistant des Missions
Surabaya, Ic 20 fevrier 1977
Cher Pere Sainz,
Me voici arrive en Indonesie. je profite du sommeil de la maison pour mettre a jour la correspondance.
he 23 janvier je suis arrive en Inde. Ma valise n'a pas voulu
me suivre a Cochin. Elle ne m'a rejoint que le 17 fevrier, veille
de mon depart. Avec mon seul sac a main , j'ai pu vivre moins
riche parmi les pauvres.
Pour passer le plus de temps possible avec mes Confreres,
j'ai prefere me passer de sieste. Ainsi, j'ai pu parler au moins
Line fois avec chacun d'eux et j'ai pit vivre des heures au milieu
de leers gens.
La-bas, je me suis send tres a l'aise. Les gens se comportent
dignement, malgre leur pauvrete et leur misere.
Au Kerala, it m'est arrive de me croire dans les Carpathes. La
participation de tout le peuple aux celebrations me transportait
au village natal . Nos etudiants d'Alwaye rn'ont fait bonne impression . J'ai vu aussi le Seminaire de 500 seminaristes.
En route pour nos missions de ]'Etat d'Orissa , entre deux
trains, je suis alle dire la Messe sur la tombe de Saint Thomas,
Ap<nre, a Madras. J'ai visits one petite eglise portugaise de 1547;
j'y ai pense a vous sous.

A Golpalpur et a Balasore, j'ai pu rencontrer les Confreres
en groupe. Its m'ont fait visiter ]cur missions. C'etait Line excellente occasion de reflechir sur ma propre vocation et sur le
dessein de Dieu par rapport a Ia Congregation. En effet, nos
freres de I'Inde ont Line vive conscience de ]cur appartenance a la
famille de Saint Vincent. J'ai cherche a renforcer encore cc sentiment.
J'ai ete aussi extrcmcment bien impressionne par le travail et

]'esprit des Filles de la Charite. Elles sont vraiment au service
des pauvres.
Le veteran des missionnaires, le Pere Valeriano Guemes, daps sa
87e annee, continue a visiter les villages lointains qui appellent
un prctre. Il vous benit tous.

Florian Kapusciak C.M.

148 Otras visitas a las Provincias

El Superior General ha visitado la elision de Nigeria del 7 al
14 de febrero, y del 15 de febrero al 2 de marzo visito las casas
de la provincia do Irlanda. Del 3 al 6 estuvo en Paris para e;
Consejo General de las Hijas de la Caridad. El 16 de marzo ha salido con el P. Cid hacia Filipinas.
El P. Sylvestre visito la provincia de Belgica del 8 al 18 de
enero. Del 7 al 9 de marzo asistio a unas sesiones del Instituto
de Gerontologia de la Universidad de Grenoble sobre Jos problemas de los ancianos en el medio rural.
El P. Vicente Zico ha salido hacia el Brasil el 12 de marzo
con intencion de estar en America Central el 12 de abril para la
visita de in provincia y el 12 de mavo en [cuador con el mismo
fin.

Preparacion de la Asamblea General 1980
Subcomision Juridica. En la sesi6n del Consejo General del
17 de enero de 1977 fue nombrada una Subcomision Iuridica
para trabajar en colaboracion y bajo In direccion de la CPAG1980. Este nombramiento fuc hccho a peticion de la misma
Comision Preparatoria, que desea asesorarse de personas expertas en Derecho Canonico, en el dcrecho de la Congregacion e
informadas sobre el derecho actual de la Iglesia. El nombramiento
recayo sobrc el P. Cecil Parres, Visitador de la provincia de San
Luis (USA), el P. Miguel P. Flores, antiguo Visitador de Salamanca y el P. Tadeusz Goclowski, Visitador de la provincia de
Polonia. Los tres son bien conocidos por su experiencia en precedentes asambleas y por sus especialidades en derecho canonico.
Tcndran su primera reunion en Roma del 14 al 16 de junio de
1977.
Committee for the study of the documents of CPCG-80.
Midwest (USA).
At the last Provincial Council meeting on
January 29, it was decided that we would need to appoint two
committees in preparation for the coming Provincial Assembly:
Committee for the study of the documents of the General Preparatory Commission and of the Constitutions; and a Committee
for Provincial affairs to be considered in the Provincial Assembly. Some members of these Committees have already been
appointed and have accepted. (C. Parres, Circ. Lett. 4.1.77)
Preparatory Commission. India. A voting was taken on the
theme: Shall we appoint a Preparatory Commission in advance for
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the forthcoming General Assembly? 26 voted in favour, and
one abstained. (Minut., VI day, p. 8)
El P. Treyer, Visitador de Austria, ha inviEuropa Central.
tado a todos sus colegas de Europa Central -Holanda, Alemania,
Polonia, HungrIa, Eslovaquia y Yugoslavia- a una reunion en
Salzburgo el 31 de marzo de 1977 para discutir los documentos
de la CPAG-80.

Para otras ininciativas parecidas cf. la informacion sobre Australia e Italia.

AMERICA CENTRAL. Housing program
It is just a little over a year since the earthquake in Guatemala. You will remember that Father Jorge Avila, C.M. came
to the States to seek help to build homes for the homeless.
Over $ 8,000. was sent through our offices here, and additional
support was sent directly by some Confreres. This, together
with funds received from the other provinces, totaled over
$ 25,000. Father Avila reports that there were various obstacles
in the beginning, especially the scarcity of wood. Now the
program is in full swing. They already have 47 emergency
houses. Three homes per week are being produced. Every
two weeks evangelical promotion meetings are held with the
people interested about the housing problem to study jointly
their problem and to help them in finding solutions.
,Nugent's Newsl. 14.2.77)

PANAMA (SAF East). Report of Fr. Nugent 's visit
From December 28 to January 15 I made visitation of our
houses in Panama. From January 5 to 15 Fathers Steve
Strouse and Bob Maloney joined me. I began by interviewing
all the Confreres individually: Christobal Colon, Balboa, Puerto,
Concepcion. At Concepcion Steve and Bob joined me, and we
doubled back on all the houses for the Conclusion of the visitations, including house meetings which Steve, Bob and I attended.
Steve and Bob were able to speak with most of the Confreres,
and to visit the principal sites of each house's work. It was
a very busy time, but most enjoyable, and I wish to take this
occasion to thank the Confreres again for their gracious hospitality.
Let me bring up-to-date a few things house by house.
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There are six Confreres in the Puerto
Armuelles house, Fathers Tom Hynes, Dave Liebner, John
Kane, Art Kolinsky, Torn Sendlein and Charlie Plock. They
all live in the house of Puerto.

Tom Hynes takes care of the Center with John Kane. There
are about twelve barrios in the city and they are trying to
form comunidades de base in each. During the week the
Confreres celebrate the Eucharist in the various barrios. On
Saturday evenings and Sundays the people come to the center.
The team is building a center in Progreso for use by all the
people in Baru, where they can come together for cursillos, for
leadership courses, youth meetings, retreats, etc. It is hoped
that the center will be a big help in the development of lay
leaders. There is a Movimicnto Laico in Baru. There are
thirteen districts, each with its own leadership, and a central
board. The people are very active in contributing towards the
center, especially by contributing labour.
Concepcion.
Moving over to Concepcion, the confreres are
responsible for four distritos: Bugaba, Renacimiento, Alanje and
Boqueron. There are eight confreres, two Maryknoll Sisters and
one Brooklyn Mercy Sister. Let me introduce the two new
Confreres, Fathers Juan I loogenboon and Nico Van Kleef. They
are Dutch Confreres and they were members of the Central
American Province. They have transferred to our province to
work in the Alanje-Boquerdn area.
Having introduced Juan and Nico, let me now give an outline
of the work of the Concepcion house. In the canonical community house there are two teams.
In the first team, Jim Claffey is in charge of the center in
Concepcion. Teddy Rios works with him. They are also
responsible for a residence for prospective vocations. It is
similar to the discernment program that Fr. Steve Trzecieski is
working on.
The formation of basic Christian communities in the territory
has continued to progress. There are now about 130 communities with leaders who lead prayer meetings in the absence
of the priest, prepare the people with instruction, and are liaison
persons between the team and the people.
On Sunday evenings, Al and Pic, and Paul return to the
house in Concepcion Every other Monday there is team meeting
and prayer. They get some recreation together and remain
Monday night. On Tuesday morning, after prayers and breakfast, Al and Paul move out. Pic, stays an extra day to take
care of the Community books. From time to time they have a
day of recollection together at Volcan. Al and Pio attended the
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they are trying to implement some of the ideas in the community
in Concepcion.
Over in Alanje is the newly organized team of Fathers Morrie
Roche, Tuan Hoogenboom, Nico Van Kleef, and Sisters Theresa
and Loretta, and perhaps Hilda. Sister Loretta cares for the
upper part of the distrito of Boqueron, where access is quite
difficult. Sister Theresa takes the lower end of Boqueron around
the Interamerican Highway. Morrie is responsible for the
center, where there is a famous "popular religiosity" in Lent,
centering around the Dead Christ. Morrie is trying to study
the phenomenon of "Religiosidad Popular," about which much is
being written. He is convinced that, if properly directed and
guided, it can be the instrument of much renewal.
Morrie and Juan and Nico live in the " casa cural " in Alanje.
They visit Concepcion regularly in order to enjoy community.
Margarita.
Fathers Lou Storms, Bob Brandenberger and Terry
Moony live in Margarita and Fathers Charlie Shanicy, Al Ingram,
Kevin Lawlor and Joe Cummins live in Colon. Every morning
Lou, Bob and Terry drive to Colon for Lauds and meditation
in common with the four confreres there, then they eat breakfast
together. Bob usually stays, since he is econome and superintendent of the two schools. All seven confreres go to Margarita for the main meal at midday . In the evenings the two
groups get supper in their respective houses.

In Margarita, Lou takes care of the Holy Family Church. He
has Miraculous Medal Novena every Monday and Tuesday night.

Ile has a program to supply food for the poor in Colon. They
ran an annual affair, and by this and other means, give help to
the Daughters of Charity who conduct a home for the aged in
Puerto Pilon. Bob Brandenberger takes care of the church in
Gatun. Terry Mooney takes care of the church in Rainbow City.
Terry also works a few days each week out in the highway in

Cativa in the Republic. The confreres also take care of Coco
Solo Hospital.
Colon.
Colon is a city of about 70.000, the second largest
in Panama. It sits in the middle of the Zone, but it is not
Zone territory. It is roughly square in shape. We have
Miraculous Medal Parish in the upper right quadrant , and St.
Joseph's Parish in the lower left quadrant.
The confreres of Colon conduct a number of programs in adult
education, human promotion, youth activities, especially in the
summer season December to March. They also have the Eucha-
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rist in different parts of the parish, especially in the apartment
houses. There are many poor to be cared for.
Balboa. On the afternoon of January 12, Steve, Bob and I
moved over to Balboa. There we met with the Panama Commission in the morning and afternoon of the 13th and in the
morning of the 14th. The rest of the time we spent with the
confreres of that house. John Kennedy is superior and pastor
of St. Mary's in Balboa, and is Episcopal Vicar for the Zone for
Archbishop McGrath, and Military Vicar for Panama for Cardinal
Cooke. The others too are very busy men in their ministries.
At the Panama Commission meeting we discussed: the relationship of the Panama Commission to the Provincial and his Council
and to the houses; the house of residence for prospective vocations; Charlie Plock's arrest; personnel matters; the possibility
of a future Panamanian Province; the annual retreats; a day
of prayer; preparation for changes that will come with the new
treaty, and several other matters. (Extracts from Nugent's report,
14.2.77)

BELGICA. Visita del P. Sylvestre ( 8-18.1.77)
La provincia trabaja en dos territorios alejados: Belgica y la
mision del Zaire, 23 cohermanos en Belgica, 27 en el Zaire, de
los cuales 7 son holandeses, uno colombiano y tres polacos.
La visita se limito a los cohermanos de Belgica. La primera
constatacion es que la provincia se mantiene activa y, en general,
en ministerios vicencianos, pero de una manera hasta cierto punto
individualista, que repercute en el sentido comunitario.
El ser pocos y dispersos les impide provectar una imagen propia
al exterior, que pudiera atraer nuevos candidatos. Hace varios
anos que han llegado a cero. Los sacerdotes mas jovenes tienen
35 anos.
Esto plantea el problema radical de ser o no ser. Por una
parte es un fenomeno general; el gran Seminario de Malinas tiene
15 alumnos en total, pero los Padres Jesuitas han recibido este
ano a 10 novicios. Esto quiere decir que el terreno no es completamente esteril.
El camino de solucion serfa reanimar ]as comunidades locales
mediante un programa elemental de oracion y dialogo pastoral y
reanimar la comunidad provincial mediante una reunion anual
de todos los misioneros. Habrfa que hacer un esfuerzo para recobrar una imagen ptiblica que pueda atraer a los jovenes otra vez.
Varias provincias con iguales problemas lo estan intentando con
espcranza. (Resumen del informe)
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ITALIA. Incontro dei Superiori Provinciali d'Italia
1. 11 24 febbraio 1977 si sono incontrati a Roma i Superiori
Provinciali delle tre Province italiane: P. Giorgio Miscia, Visitatore di Roma; P. Giannantonio Manfreda, Visitatore di Napoli;
P. Luigi Calcagno, Visitatore di Torino. Faceva da Segretario it
P. Carlo Braga, della Provincia di Roma.

2. Ha introdotto la riunione it P. Giorgio Miscia, ringraziando
i presenti per aver accettato questo incontro, the vorrebbe essere
un punto di partenza per stabilire una cooperazione effettiva tra
lc Province italiane, anche nella realizzazione di alcune opere e
ministeri comuni, oltreche sul piano dello studio dei problemi.
3. Come primo punto concreto di cooperazione, si a prospettato
it problema del rinnovamento degli « Annali delta Missione
quale rivista di studio e di ricerca vincenziana. I Visitatori, gii
al corrente dell'iniziativa condotta avanti in due riunioni, hanno
dato it Ioro assenso c it Ioro appoggio, impegnandosi a incaricare
alcuni soggetti capaci di collaborare, perche partecipino all'incontro del 21 aprile p.v. a Roma, e poi diano it loro contribute
nella redazione. Si a pure accennato alla possibility di un'unica
Rivista Vincenziana di carattere informativo e divulgativo; ma
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non si e cercato, per it momento, di giungere a delle conclusioni
definitive.
4. Sul tema della formazione continua e stata prospettata la
opportunity di un'intesa e una collaborazione fra le ire Province,
per poter realizzare un piano valido sotto gli aspetti di rinno-

vamento delle persone sul piano spirituale, intellettuale, di vita
di comunita e di rinnovamento delle opere. La Provincia Romana
ha posto it terra tra i punti principali della sua Assemblea
Provinciale. I1 P. Carlo Braga ha esposto brevemente cio the si
intende fare e quali sarebbero le implicazioni per l'organizzazione
da parte delle Province. 11 tema sari ripreso nei prossimi incontri.
5. I] P. Luigi Calcagno ha prospettato l'opportunita di ristudiare it problema del Seminario Interno unico per le tre
Province. Anche questo argomento ritornera all'ordine del giorno
dei prossimi incontri.
6. Come prima espressione di una collaborazione interprovinciale effettiva, i ire Visitatori hanno accettato di formare una
Cornrnissione composta di Confratelli delle tre Province per studiare i temi proposti dalla Commissione Preparatoria dell'Assemblea Generale 1980. Sono stati avanzati provvisoriamente alcuni
nominative, con riserva di confermarli e completarli. 11 P. Carlo
Braga e stato pregato, come Presidente della Commissione Preparatoria dell'Assemblea Provinciale di Roma, di coordinare anche
questa Commissione interprovinciale. Sara questo un primo contribute comune delle ire Province italiane alla preparazione della
Assemblea Generale 1980.
7. Su proposta del P. Giorgio Miscia, si e fissato per it 13
giugno p.v. a Roma un Incontro dei tre Consigli Provinciali. Ci
si terra in contatto per coordinare l'iniziativa. Intanto si e deciso
di iscrivere all'ordine del giorno it problema della formazione
continua e lo studio della creazione di un unico Seminario Interno.
Si e pure rimasti d'accordo di comunicare fra le tre Province le
initiative the possono aiutare studi e incontri su problemi, opere
e ministers comuni.
8. La riunione e durata dalle ore 10.15 alle ore 12.45.

SALAMANCA. Segunda reunion de Pastoral Parroquial de
la zona Sur
El dia 13 de enero, a las 12 horas tuvo lugar la segunda reunion de Pastoral Parroquial de la zona Sur. Asistieron a dicha
reunion representantes de todas las comunidades de la zona,
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menos una. En un ambiente de autentica hermandad , despues
de los saludos de rigor, empezo la reunion.
Bucando un esquema de trabajo

L.l objetivo de ]a reunion era el aborar un esquema de trabajo
quc nos guiasc en futuras reuniones. Se propusieron varias sugerencias:
1. Someter a analisis nuestro quehacer parroquial para, en comun, intentar imprimirle el carisma vicenciano.
II. Estudiar ]as lineas de evolution en lo sacramental y pastoral
Para mentalizarnos como Comunidad Evangelizadora.
III. Puesto que todos tenemos problemas comunes: pastoral
do alejados, pastoral juvenil, el problema de los marginados,
falta de compromiso de nuestros cristianos, sacramentos recihidos
con escasa formation... &or que no cstudiar estos problemas
comunes y buscar entre todos una pista de salida?
VI. Nuestro carisma vicenciano es ser misioneros, evangelizadores, y los pobres han de ser nuestra herencia. Nuestra presencia
en parroquias se justificaria plenamentc, si nuestras parroquias
se distinguiesen por esas dos caracteristicas. Nos encontramos
trabajando en unas estructuras tradicionales de cultos y sacramentos. Como crear la comunidad de fe, objetivo principal de
Ia parroquia hoy? lCOmo llegar a esa niasa enorme de alejados
quc nos rodea?
V. Estamos trabajando inmersos en la parroquia traditional en
donde el culto y la sacramentalizacion se llevan Ia mayorfa de
nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos. Micntras aceptemos parroquias no podemos desatender estos compromisos, pero nuestros
esfuerzos principales, a la hora de planificar la pastoral, han de it
encaminados a crear una autentica comunidad cristiana. ^COmo
conseguirla? :

1. Creando grupos de convencidos a instruidos que Kagan
fermentar la masa.
2. Creando en nuestras parroquias cauces de formation y vivencia cristiana que puedan atender a las exigencias de las
distintas personas. Que estos cauces sean coordinados y eficaces
para formar y hacer vivir la fe.

3. Tomar a la familia como objetivo base de trabajo.
4. Todo problema humano de las personas y de las estructuras
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en donde trabajamos ha de ser objeto de nuestra pastoral. Para
machos alejados puede ser el tinico cauce valido a la hora de
tomar contacto.
Temario para la proxima reunion
I)espucs de analizar y discutir las distintas sugerencias hemos
llegado a la conclusion que la formula quinta podria dar un
been esquema de trabajo. Y de comtin acuerdo hemos elaborado
un esquema que se enviara a cada comunidad para su estudio
previo y poder llevar a ]a proxima reunion las conclusiones a que
se ha llegado. Sus pantos son los siguientes:

1. Examen de nuestra realidad parroquial a la luz de lo que
debe ser una comunidad cristiana: sacramentos, liturgia, evangelizacion, vivencia de la fe cristiana.
2. Revision de los grupos existentes en nuestras parroquias.
(Son aptos para formar y hacer vivir la fe? ^Tiene nuestra parroquia cauces coordinados y organicos para acompanar al hombre
en sit camino de formation v vivencia de la fe?
3. Dada nuestra realidad parroquial, lque grupos y cauces se
podrian crear que ayudasen a renovar la parroquia?
4. Experiencias que pueden ayudar a otros.

Tambien se dijo, si no seria posible hater alguna reunion
a la que asistieran laicos comprometidos de nuestras respectivas
parroquias. Podrian dar una vision distinta de nuestra realidad y
de las posibles soluciones.

(13P. n. 5, Febr. 1977)

PORTUGAL. 50' aniversario
Prov'incia

de la restauracion de la
1927, - 21 de marzo - 1977

El Boletin Informativo de la provincia de Portugal es ano de
Jos mas puntuales en Ilegar a la Curia Generalicia . Desde el ano
pasado se ha hecho mis grueso y mas amplio con temas de estudio
y reflcxion.
Acabamos de recibir el n. 56 con 31 paginas. En e1 encontramos los siguientes puntos interesantes:
- La provincia celebra este ano el 50 ° aniversario de su
restauracion el 21 de marzo de 1977. Con esta ocasion la pro-
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Tema: S. Vicente de Paulo e a liberacao crista.
Conferencistas: Lauro Palt ( Brasil ). Accao social em S. Vicente de Paulo Como meio de libertacao crista.

Francisco Carballo (Espanha). A evangelicao rural como factor
de libertacao crista.
Andre Dodin (Franca). A espiritualidade vicentina e a libertaFao crista.

Equipa (Portugal). Os ultimos cinquenta anos na vida da provincia portuguesa da C.M.
- Celebration del dia de la provincia el 25 de enero con una

reflexion animada por el P. Luis Franca, O.P. sobre el Carisma
de la vida religiosa.
- Un articulo sobre La Pastoral Vocational en la Provincia
y la cronica de una reunion de formadores en el Seminario de
San Jose de Felgueiras, el 17 de diciembre de 1976, para estudiar
la Pedagogia de Paulo Freire.
- Cronica de la reunion de Animation Pastoral
Teresinha el I de diciembre de 1976. (BI/56)

en Santa

INDIA.Visit of Fr . Kapusciak

Fr. Florian Kapusciak, C.M., the Assistant General to the
Missions, arrived in Cochin on the 23rd of January. At the
airport he was received by Fr. Provincial and Fr. Louis Vadake-

parambil, the Superior of the house of Always. A warm welcome
was accorded him by the students of our Study House at
Alwave.
On the 25th of January Fr. Kapusciak tagether with Rev. Fr.
Provincial and Fr. Louis proceeded to Keralapuram.
On the 27th they left Kerala and arrived in Berhampur on
the 29th. On the 1st of February he started his great Mission
tour in the company of Fr. Sebastian, the provincial procurator,
and Bro. Jose Adappur. One after another he visited the mission stations of Aligonda, Kattingia, Mohana, Bodapada, Christnagar, Gunupur, Rayagada, Muniguda, Jubaguda, Raikia, Bhanjanagar and Surada.

The most important part of the visit of Fr. Kapusciak was the
family get-together at St. Vincent's, Gopalpur on the 10th. Including Mgr. Thomas Thiruthalil, 35 confreres were present for
the occasion. In the morning there was the concelebrated Mass
officiated by Fr. Kapusciak. At 9.30 A.M., addressing the
confreres and the students he expressed his happiness to be in
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the company of so many confreres and thanked them for their
hospitality. In his address he made the following observations:
1) The Province is well administered. Institutions are flourishing; but care is to be taken that this doesn't affect real
missionary zeal. There is always certain conflict between charism
and institution. We need both. But more importance is to
he given to charism.
2) Expressing his sympathy for the sufferings of the mis-

sionaries, he said that troubles are there always in the church.
There is no person who is equally accepted by all. "When

people do not want you in one village move to another." Thus
gradually spread to all parts of India and even outside. But

he didn't think it proper to abandon the work begun here. "So
work in unity and Vincentian humility, having an over all interest
in the whole Congregation-", he said.
3) Vocations here are very much encouraging. Let us try
to have vocations from all parts of India. Some qualities may
not be found in all, but it will help for the expansion of the
Congregation. He concluded his address wishing abundant blessings upon the Province.

In the afternoon provincial Councillors had a meeting with
Fr. Kapusciak and he left Gopalpur at 4.30 P.M.
On the 11th Fr. Kapusciak accompanied by Fr. Provincial and
Bro. Jose Adappur proceeded to Balasore.
Mgr. Jacob Vadakeveetil had chalked out a detailed programme of the visit which
was strictly followed. In his company Fr. Kapusciak visited
the mission centres of Jaleswar, Mitrapur, Barbil, Krishnachandrapur, llatigarh and Rangiam. Fr. Thomas Enchakal has given
us a beautiful description of Fr. Kapusciak's visit to Jaleswar
where he was cordially welcomed by the students of St. Thomas
hostel and warmly entertained by the simple Santal christians of
Lokonath with tea-party and tribal dance. There was a get-together
of the Vincentians working in Balasore prefecture on the 17th
at Balasore. 7 Confreres were present for the occasion. Addressing them Fr. Kapusciak expressed his appreciation for the wonderful work that is being done in Balasore prefecture. He encouraged the missionaries and thanked them for their hospitality.
On the 17th afternoon be left Balasore for Calcutta.
Fr. Kapusciak waved good-bye to India on the 18th.
(News Bull. Fehr. 1977. Extracts)
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I

DI Es- N OMEN

OFFICIUM DOMUS PROVINCIA

Novenihris 30
DFC Sardegna

PI'.UR )N(:INI, A.

Taurincn

Jar:uarii 5-1977

'I'aurinen
Caesaraug.

Rur•Ar.t., M.

Superior 1/3 + I Hebo

MOLINA, E.

Superior 2/3

QLIN l I RO. S.

Superior 113

Las Palmas de
Gran Canaria 10°
La Orotava

VACLIA, P.
Rr.vuato. A.

Superior 1/3

Ihosy

Superior 1/3 + 1 Betroka

Madagasc.
Madagasc.

GA1s1-x, R.

Superior 1/3

Vangaindrauo

Madagasc.

Torino 15°
Como
Sarzana

Taurincn

C. Mon/errato

Taurinen

Cacsaraug.

januarii 17

I

Januarii 24

Superior 2/3
Superior 2/3

ZANIN, V.
CRII'PA, C.
1CETO, G.
ALLARA, A.
Zoppi , E.
INCERTI- TADDEI

Superior 2/3
Superior 2/3

Superior 3/3
Saulglianu
, G. S'uperior 3/3
Chieri
OVERIIEVDEN, P.
Cons. Prov. 2/3
Cons. Prov. 113
D E P OTTER, J.
Cons. Prov. 2/3
VAN RUYVEN, T.
Cons. Prov. 2/3 i
JANSSEN , P.
Superior 1/3
Bondues
SIMON, A.

'l aurinen

Taurinen
Taurinen
Taurincn
Aethiop.
A c thio p.
Acthiop.

Aethiop.
Paris.

Januarii 31
CRUZ, J.
ADRIAO, N. A.

Superior 1/3
Superior 1/3

Felgueiras 6°

Superior 113
Superior 2/3

Viseu

Lusitana
Lusitana

Februarii 7

QuEVEDO, P.
CARLI, R.
CASI IE.I.O, D.
GONZat.EEZ, J.

Superior 1/3

Caracas 6°
Cordoba
Buenos Aires 2°

Superior 113

Lujan

Superior 113
Superior 1/3

CONFORTI, R.
U RNISAGLIA, L.

Superior 1/3
Superior 1/3
Cons. Prov. 3/3

Montevideo
Buenos Aires 1°
Escobar
San Miguel

VII.I.ARRILLE, M.
GIROTTI, J.

HENNEKAM. J.

Cons. Prov.

LANTMAN, G.

I

2/3

Venezuela
Argentina
Argentina
Argentina
I Argentina
I Argentina
Argentina
Argentina
Fortalcx.
Fortalex.
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DI E.s-NonsEN

OFFICIUM

GO MMERS, G.

Cons. ProvRoELOFS, L. Cons, Prov.
VAN ERK, P.
Cons. Prov.
FREIRE , M.
Cons. Prov.
BELMONTE , R.
Cons. Prov.
OTEO, O.
Cons. Prov.
ALCARAZ , M.
Cons. Pr ov.
BRANDOLINI , L.
Cons. Prov.
V ERNASCHI, A. Cons. Prov.
BRAGA, C.
Cons. Prov.
M ENICHELLI, G. Cons. P rov.
BIANCHI, B.
Cons. Prov.

PROVINCIA

Domus

2/3
213
1/3
2/3
2/3
1/3
1/3
2/3
2/3
1/3
1/3
1/3

Fortalcx.
Fortalcx.
Fortalcx.
Mexicana
Mexicana
Mexicans
Mexicana
Romana
Romana
Romans
Romana
Romana

Cons. Prov. 1/ 3
Cons. Prov. 1/3

Indonesia
Indonesia

Februarii 11
PRENT, K.
SISWAIII, A.

Februarii 14
Superior 1/3

Whitestone

Saf N. Ang.

CUNHA PEREIRA, J.

Superior 1/3
Superior 1/3
.Superior 1/3

DE OLIVEIRA, L.
MEi.o, J.C.

Superior 1/3
Superior 1/3

Cara(a
Belo floriz. 6*
Belo Horiz. 5°
Bambui
Sao Paulo

Fluminen.
Fluminen.
Fluminen.
Fluminen.
Fluminen.

F.

ARCISZEWSKI,

Februarii 21
Zico. J.T.
PALO. L.

DEFUNCTI CONGRE(;/ TIONIS MISSIONIS
Febr ,-Mart, 1977
NOMEN

Condicio

Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

8
9
10

MOORE Leo

11
12
13
14

\\'INNE Garrett Sacerdos
LEE Albert H. Sacerdos

KENNEALLY William J.
KARAYANOFF Ivan

Dies ob. Domus

21-2-77
13-2-77
23-2-77

I

Pe rryville 9°
84 63
66 1 49
Los Angeles 1 °
Kau•akoy - Istan- 86 62

bul 18°

AVINI\'

ITcnri Sacerdos
Frater

TORRI'lil:s

6-3-77 Los Angeles 1°
7.3.77 ( Kansas City 5°
8-3-77 Paris 1 °
27-2-77 iCannank 10°

84 32
46 28
76 56
72 154
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